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the　Mus6e　d℃rsay　and　the　Guggellheim　in　New　York．　ln　2003，　the
Haml川rger　KLL　ns　thalle　held　a　Hammersh（うi　exhibition　that　recorded
popularity　of　this　painter．　The　Toky（．）exhibilion　was　organized　by　Felix
Krilmer、　who　directed　the　Hambut’g　exhibitioll、　and　Naoki　Sato．　NMWA
〔：urator，　and　they　were　assisted　by　Anne－Birgitte　Fonsmark，　direct（）r　of
the（i）rduPgaard，　Copenhagen．
　　This　exhibition　focused　on　Hammershg，）i’s　most　pervasive　motif、　the
interior”．　Hammershoi’s　style　was　stro1．lgly　influenced　by　l7th　century
Dutch　painting，　and　he　specialized　in　the　anachronistic　motif　of　a　stin，
domestic　illteri（，r　scene　reminiscent　of　Verlneeビs　works．　Using　his　own
home　as　his　stage，　Hammershoi　often　presented　these　interiors　with
back　views　of　his　wife　lda．　The　motifof　a　womalゴs　back　turned　toward
the　vieWer　Serves　to　both　dl’aw　the　Viewer　into　the　I）cail）til］9
psychologicalb，．　while　also　makillg　us　the　witness　to　the　housewifeis
r（x，m．　In　addition　to　Vermeer，　such　motifs－illteriors　and　backs　of
women－can　also　be　linked　tc）the　works　of　the　great　Germall　Rom～mtic
C．D，　Friedrich．　ln　Hammershのi’s　works，　however，　the　viewer　is　drawll
into　the　painting　by　lda’s　back　view，　at　the　same　time，　there　s川l　remams
the　sen・e・f・light　unea・e・f　the・i・it・・wh・・e　w・1・・m・i・beli・d　by　th・t　　w・rld　witl・its　s・11s・・l　c・（）l　da・klless・
silent　back　view．　Nevertheless．　however、　HamInershors　works　were　by　　　　　　The　exhibition　was　first　heId　at　Lond（）1ゴs　Royal　Acadelny　of　Arts・
rlo　mealls　bad　in　feeling．　While　they　mailltain　a　sense　of　un．ease，　they　　　　where、　due　to　spatia川imitations　iII　the　ga］leries，　the　r〕umber　of
・eem・nv・1・p・d　il・asile・t　paillt・・ly　w・rtd　that　i・endlessly　fascin・ti・9　　di・pl・y・d　w・・k・w・1s　c・t　f・・m　the　T・ky・e・hibiti・・’・105　w・rk・t・72
to　its　viewers．　lIl　this　manner、　we　call　see　the　real　value　of　　　　　works・This　also　meant　that　the　London　sh（）w　had　to　be　arranged　ill　a
HammershoFs　art　work　in　his　fusion　of　Dutch　realism　and　Romanti（：　　　chronologicε11　fashion・While　this　unfortunately　differed　from　the
emotive　ekmellts．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　original　concept　for　the　show，　as　it　was　the　first　retrospective　on
　　In　addition　tc）Hammershoi・s　interiors、　the　exhibition　featured　　　　Hammershoi　ill　England，　it　was　extrelnely　we11－received・The　Tokyo
sections　ol｜Hammershoi’s　architecturel　landscapes　and　Portraiture．　　　　exhibition　was　also　able　to　close　ol）slightly　better　numbers　of　visitors
Hammershc・）i，　unlike　artists　whose　motifs　and　styles　changed　with　the　　　　　than　anticipated・and　it　was　an　opPortunity　to　help　deline　the　field　of
pas・i・g　y…s，　c・eat・d・the・am・type・f　w（）rk・f・・ln　hi・ea・li・・t　l・e・i・d　t・　　n・rther・Eur・pean　a・t　i・J・pan・　　　　　　（N・・ki　S・t・）
his　final　vears．　Froin　his　oeuvre　we　can　see　that　he　was　uninv（：）lved　with
the　concepts　of　development　and　progress、　and　rather　in　it　we　can　see　a
・i・g・1・・c・n）Plete　a・ti・t　Becau・e　he　f・cu・ed・・e・a・d・ve・ag・i…th・　　［9gtai°gue］，　．，
・ame　pr・ndpl・…t・f・，…w・・s　have　b・en　abl・…ec・ns・d…he・・ue　＝。1；：灘蒜；。EIIix　K「ame「
nature　of　his　art．　The　Tokyo　exhibitk）n　also　presented　a　section　on　Peter
nsted　and　Karl　HolsOe・two　artists　active　at　the　same　time　as　　　　Transport　and　handlin9：YamatoLogistics　Co・iLtd．
Hammersh（うi、　who　were　also　greatly　influenced　by　Hammershのi．　　　　Exhibition　design：Tokyo　Studio
Through　their　interi（）r　expression　characterized　by　warmth，　we　can　see
all　the　more　how　effectively　Hammershoi　set　out　his　own　unique　art
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ルーヴル美術館展一　171LI：紀ヨーロッパ絵画
The　Revolutions　of　the　Classical　Age
－ European　Painting　of　the　17th　century　from　the　Collection　of　the　Louvre　Museum
会期：2009年2月28日一6月1411
主催：国立西洋美術館ルーヴル）ミ術館11本テレビ放送網読売新聞東京本社
入場者数：851，256人
Duration：28　February－14June　2009
0rganlzers：National　Museum　of　Western　Art／Mus6e　du　Louvre／
Nippon　Television　Network　Corporation／The　Yomiuri　Shimbun
Number　of　visitors：851，25（〕
●立囚簿筒賃臼日．｛1貝4n＄．・　臼写テレビ賃口65●巴禽・・　2009．228．⇔‘ト　6．14－”
塩鍵is鯉肇鑓饗難選
　　　　　　　　　一一■鼠，1肩　一　＾＿　．＝＿　・・，・・■8■
ルーヴル美術館の所蔵品による17世紀ヨーロッパ絵画展である。　　　見えないかもしれない。一方は、ブラジルに赴いて異国の景観を描
17｜II；紀という時代的枠糸1［みを設定し、横の関係において17世紀ヨ　　　き、他は、教養あるローマの貴顕のために、古代の物語を題材にし
一 ロッパ絵画の再検討を試みた‘、地域研究を出発点とする美術史　　　　た理想的風景を創出したf、けれども、ポストがはるか南米まで旅を
にとって、このような超域的発想それ自体がすでにひとつの新機軸　　　　して風景画を描いたことと、クロードが繰り返し旅をモティーフとし
であるとも言えるが、本展の斬新な試みはそれだけにはとどまらな　　　　た風景画を描いたことは、全く別の1［1：界のことではなかった
い．本展では3つの大きな基軸を設け、それに従って、超域的に17　　　　17111r紀は大航海の時代であり、旅や遠い国のモティーフひとつ
1日：紀絵1両を概観した．、最初の軸は、「黄金のlll：紀とその陰」、ふた　　　　にも大きな意味が込められていたのである。また、この時代は、ヨ
つ川が「大航海と科学・’1’1：命」、最後が「聖人たちのlll：紀における古　　　一ロッパが初めて非ヨーロッパ圏の文化を明確に意識し始めた時
代文化」であるt）それゆえ、展覧会を構成する3つのセクションでは、　　　代でもあった。オリエンタリズムは本展のi三題ではないが、こうした
各画派の絵画がその地理的な垣根を越えて並置された、　　　　　　　問題も射程に入れながら本展は構想された。それは、日本で開催
　このような構成により、17iH；紀ヨーロッパという時代を多面的にと　　　　されるルーヴル美術館展に相応しいものであったと言えるだろう
らえ、また、この時代が生み出したさまざまなイメージを総体として　　　　17肚紀のこのような大きな歴史的背景を理解してもらうため、力
理解しようとしたのである　所属する画派の基本台帳から開放さ　　　　タログでは［本とヨーロッパとの美術の交流を論じるエッセイ（ひと
れ、普段は遠くに置かれている作品と隣り合うような展示、たとえば、　　　つは南蛮JCt術に関するもので、もうひとつは日蘭関連0）もの）が収
ムリーリョ（スペイン絵画）とコルトーナ（イタリア絵1由i）とラ・トゥール　　　　録され、また、イタリア絵1由1、フランス絵両、オランダ絵画、あるいは、
（フランス絵画）とが同じ部屋に配されるような展示は、いささかの　　　　東インド会社を研究する歴史家など異なる専門をもつ研究者による
混乱を引き起こしたかもしれない一けれども、美術史的展示と本展　　　　講演会が開催された。レンブラント、フェルメールをはじめとする多
のような野心的構成とは、本来、相互に補い合って作品の本質を照　　　　くの名作が出品されたこともあり、来館者数は予想を大きく超え、85
らし出すのだろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ∫人にのぼった，いろいろな意味で、国立西洋美術館のr）Ol，IJ年を
　フランス・ポストの描いたブラジル風景とクロード・ロランの占代　　　　記念するに相応しい企画であったと「「えるだろう，，　　ぽ福輝）
的港湾風景とが隣り合うような展示は、一一見したところ、奇異にしか
［カタログ［
編集：匡い‘〆：西洋）ミ術館、京都巾）こ術館、
日本テレビ放送網、ルーヴル）ミ術館
制作：コギト
f’］：Ill｜1｜事‖〕」〕三．　り↓…ノJこ：　l　Iノ［こjL亘」》匡
会場設営：東京スタデオ
2〔｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　awareness　of　non－European　c：ulture．　While　Orientalism　was　not　a　theme
This　exhibition　presented　l7th　century　European　paintings　from　the　　　　chosen　for　this　exhibiti（川，　the　exhibition　was　comPosed　with　this
collection　of　the　Louvre　Museum・　This　exhibition，　using　a　chronological　　　　Orientalism　ill　mind．　Such　a　suPplemental　focus，　indeed，　seemed
frarnework　of　the　l　7th　century，　sought　a　reconsideration　of　17th　century　　　　　somehow　appropriate　for　a　Louvre　museum　exhibition　held　in　Tokyo、
European　paintings　and　their　relationships　with　each　other・For　art　　　　　　In（）rder　for　visitors　to　understand　the　gre［1t　historical　background　of
history　that　uses　regional　research　as　its　basis，　this　type　of　apProach　that　　　　　　the　17th　century，　the　catalogue　preg．　ented　essays　on　the　interaction
ignores　geographical　or　political　boundaries　is　in　itself　a　new　axis　for　　　　　between　Jal）anese　and　Europeaii　arts；one　essay　was　on　the　so－called
study，　but　this　was　not　the　only　novel　experiment　in　this　exhibition・The　　　　　Namban　art，　or　European　art　as　seell　by　the　Japanese，　and　another　on
exhibition　was　arranged　around　three　principle　axes，　and　through　this　　　　　the　relationship　between　Japan　and　Holland．　Further，　lectures　were
structure　presented　a　borderless　overview　of　17th　century　painting　in　　　　given　by　a　number　of　specialists　whose　studies　focused　on　ltalian
Europe・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　painting，　French　paintin9，　Dutch　painting，　and　a　historian　who　study　the
　　The　first　axis　was，“The　Golden　Century　and　Its　Shadowg．　”・the　second　　　　　history　of　the　Dutch－East　lndian　Company．　Thanks　to　the　presence　of　a
was“Great　Ocean　Voyages　and　Scientific　Revolutions”，　and　the　third　　　　　number　of　masterpieces，　such　as　works　by　Rembrarldt　and　Vermeer，　the
axis　was“Classicism　il）the　Century　of　Saints・”The　exhibition　consisted　　　　　number　of　visitors　was　greater　than　expected，　and　totaled　more　than
of　three　sections，　with　works　in　each　style　displayed　next　to　each　other，　　　　　850，000．　In　many　senses，　this　exhibition　can　be　said　to　have　been　of　a
rather　than　being　sectioned　off　by　region・　　　　　　　　　　　　　　　　　scale　and　subject　suitable　for　the　，50th　anniversary　of　the　NMWA．
　　This　c（’）nstruct　allowed　a　multifaceted　apProach　t（）the　period　known　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Akira　Kofuku）
as　the　l7th　century　in　Eur（）pe，　and　sought　to　present　visitors　with　an
overall　view　of　the　various　images　born　during　this　period．　Liberated
from　the　basic　formbook　of　each　artisピsschool　affiliation，　works　that　are　　　　　［Catalogue］
normally　far　from　each　other　in　gallery　arrangements　were　displayed　　　　Editeg　by：National　Museum　of　Westerp　Art，　Ky．oto　Municipal　Museum　of
ll蒜：蒜。膿：81蒜㍑。＝謝sl、謬・；i＝＝1・；ltw°「kC°「P°「atl°n’　MuSee　du　L°uv「e
di・pl・y，　i・whi・h　th・w・rk・・f　these　th・e・p・i・t・・s　f・・m　diff・・ent　　T，a，、sP。rt　a・d・handli・g・NiPP・・E・p・e・s
countries　were　hung　il）the　same　room，　meant　that　probably　some　　　　Exhibition　design：Tokyo　Studio
confusion　would　arise．　However，　art　his　torical　display　and　this　type　of
wild　method　of　art　display　can　each　mutually　reflect　on　the　true　nature
of　the　paired　works．
　　The　Brazilian　landscape　painted　by　Frans　Post，　and　Claude　Lorrain’s
image　of　an　ancient　harbor　hanging　right　next　to　each　other　may　have
been　considered　strange　at　first、　On　the　other　hand，the　depiction　of　the
foreign　scenery　Post　experienced　in　Brazil　contrasts　with　Lorrain’s　ideal
［andscape　based　on　classical　narratives　created　for　wealthy　educated
Roman　aristocrats．　However，　the　fact　that　Post　traveled　all　the　way　to
South　America　and　painted　the　scenes　he　experienced，　while　Claude
painted　landscape　after　landscape　on　the　motif　of　travel　meant　that　the
works　did　not　come　from　completely　different　worlds．
　　The　l　7th　centu　ry　was　the　time　of　great　ocean　voyages，　and　travel　and
motifs　from　distant　lands　he［d　great　meaning．　Further，　during　this
period，　Europe　was，　for　the　first　time，　beginning　to　establish　a　clear
21
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：・＿？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
会期：2008年7月1日一8月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　’　　　　　1．
i三催：国立西洋美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’嚇本館噺館（常譲）　　　　　　　　　　　　　e「k．　7‘‘㌦㌫灘撒鋼＿。n、G。ll。，、es，　　Sx幽鎖力
lii葬㍑∴二’ば’蒸鱗倒㎞
プ　　　　　　　　　　　　　．　　ゼらζ，力入
　　　　　　　　　ん　＋　［，t　7　り　　　　　　　　　t．i㌍　　9i　　t”…　　　　　　　　　つ　一　　　　　　　　　山．一／1
Fun　with　Collectionは、国立西洋美術館の所蔵作品を中心に、毎　　　　いうふたつのメディアを取り上げ、それぞれの物質的特徴とその扱
lul特定のテーマを設けて美術作品を紹介する小企画展である。こ　　　い方を紹介しながら修復の方法の一部を実見あるいは体験するプ
の企画は、子どもから大人までを対象に、美術作品をさまざまな視　　　　ログラムを行なった。
点から共時的に鑑賞する機会を提供することによって、美術作品を　　　　今年のプログラムも昨年同様に好評であった。とくに作品の修復
より身近なものとして理解し、楽しんでもらうことを目的としている。　　　に対する関心は高く、プログラムの中で実見、あるいは体験できる
　美術作品を見ると、わき起こる喜びや悲しみといったさまざまな　　　作業や施設見学は参加者に人気があった。この2年間は大人を中
感情に心が揺り動かされることがある。こうした感情に身をまかせ　　　心とするプログラムを実施してきたが、大人にとっても体験による学
ながら作品を鑑賞するのは、美術館を訪れる多くの人々にとっては　　　びの重要性が示された企画だったと思われる。当館では、f’ども
自然なNCt術の楽しみ方である。しかし、ある作品を見て、疑問を感　　　　を対象とするプログラムは、ギャラリートークやファミリープログラム
じたり、何かを発見したりすることもある。その瞬間、そこには感性　　　　など多様な学びのスタイルを意識したプログラムが実施されてい
だけではない認識や批判、あるいは分析といった行為が始まって　　　る。今回の成果をもとに、今後は大人に対しても多様なプログラム
いる／／鑑賞者の多くは、美術を感性で体感するように楽しむ一方　　　を用意する必要があると考える。
でK実は意識的に分析しながら作品を見てもいるのである。
　昨年に引き続き、今年もまた3つの視点から、作品の背景にある　　　企画：寺島洋子、横山佐紀、藁谷祐子、佐藤厚子（客員研究貝）
文化的、あるいは科学的な情報を知ることで、それまでとは異なる
作品の理解や楽しみ方を提供するプログラムを実施した。今回は、
ll乍年のプログラム参加者に実施したアンケートで関心の高かった
「芸術家」と「修復」、そして「宗教」（聖書を主題とする物語絵）をテ
ー マに取り上げた，、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Funωith　Collection　series　of　programs　introduce　theme－related　art
紺率の低い時代において1よ・絵⌒刻はキリスト教を布教　欝溜fl＝ご1蒜三鷺，＝lg；；f膿當；
するための重要なメディアであった。そこで、画家は神や特定の聖　　　enjoy　and　become　familiar　with　art　works　by　offering　opportunities　to
人をわかりやすく示すと同時に、聖書が伝える物語を荘厳に、ある　　　aPP「eciate　a「t　wo「ks　f「om　a　va「iety　of　diffe「ent　viewPoints・
いは㈱臓現することによっ徽えを広め人々の信仰心を喚　W隠：託ぽ㌶認隠隠1烈：1蕊蕊㌶
起する役割を果たしたのである。今回は、聖書の物語や聖人を描　　　appreciate　an　art　work　is　the　perfectly　natural　way　in　which　most　pe。1）le
いた絵lllli作品を取り上げて、クリスチャンではない鑑賞者にとって　　　enjoy　a「t　wo「ks　in　museums・Howeve「・when　viewin9　a　ce「tain　wo「k，
馴染みのないj三題を解説しながら・登場人物のアトリビユーシ・ン　蒜1蒜1；濫罐1隠i霊蒜、㌶；ll器，隠
や題材となった物語の表現の工夫などを紹介した。　　　　　　　　　that　go　beyond　simple　emotion．　While　most　people～appreciating　art
　芸術家と言っても、時代や社会によって彼らの立場や役割、制作　　　exPe「ience　the　visce「al　Pleasu「e　of　enjoyin9　the　em°ti°11s　evoked　l）y
・・繊などはそれぞれに異なるものである・そこで今回は・それ　瓢，ll：1隠：e「e　isals°an　element°fc°nsci°u…lysis°f　the　a「t
らの違いに注目してふたつの異なる時代に活躍した画家たちを紹　　　　　Continuing　on　from　last　year’s　program，　based　on　co　r］　sideri　n　si
介した．ひとつは、当館の15世紀から17世紀のイタリア絵画を中心　　　cultu「al　o「scientific　info「mation　in　the　back9「ound°f　the　c「eati°Tl°f　a
に…胸画家と社会の関係に焦点をあ℃もうひとつは2・世紀の　蒜；，9蕊1隠蒜蒜＝1：㍑蒜：1㌫llll
画家ピカソとマティスという画家同士の関係に注目した。　　　　　　　three　specific　viewpoints．
　長い年月の後に痛んだ作品を修復する技術は、近年科学的な調　　　　　This　time　we　took　as　ou「theme　the　th「ee　valltage　P°it］ts　of“a「tist，”
査減・よってさらなる進歩を遂1デつつある・修復は澗1のメデ　：：篇漂蕊慧：蕊蒜烈隠lllll㍊llll愁lll
イアによってその専門性も分かれている。今liilは、タピスリーと紙と　　　ques　tic）nmaire．
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efforts　allowed　the　paintings　to　spread　Christian　teachings　and　evoke　　　　　、1　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　．　　　　　　・　　　l
devotion　in　the　hearts　of　worshippers．　Thls　program　took　for　lts
“religion”theme　Biblical　narrative　paintings　or　paintings　del）icting
saints．　We　explained　the　unfam‖iar　subject　matter　to　the　non－Christian
participants　while　also　introducing　ways　of　deciphering　painting
elements、　such　as　each　saint’s　particular　attributes　arld　the　subject
matter　attributes．
　　Regarding　the　second　theme，　the　term“artist”meant　different　things，
different　social　positions　and　roles，　and　different　creative　motives，
depending　on　the　period　and　society　of　the　day．　This　prograln　focしised
on　these　differences　by　introducing　painters　active　in　two　different　time
periods．　First，　we　focused　ol）Italian　l5th　to　l7th　century　painters，　ar）d
then　we　focused（m　the　20th　century　artists　Picasso　and　Matisse．
　　Regarding“conservation，”the　techniques　used　to　repair　art　works
that　have　suffered　from　long　years　of　exposure　and　wear　have　seen
many　advances　thanks　t（）recent　scientific　surveys　and　resear（：h．
Conservatioll　work　differs　by　the　medium　of　the　art　work，　and　there　are
specialists　for　each　different　medillm．　For　this　theme　we　examined　two
media，　textiles　and　paper，　examining　the　physical　characteristics　of
each　and　how　they　are　treated．　Then　participants　were　either　shown　　　　diverse　learning　styles　that　are　aimed　at　the　older　visitors　to　the　museum
one　part　of　the　conservation　methods　used，　or　they　experienced　that　　　　as　well　as　yoしlnger．
method．
　　This　year’s　l）rogram，　as　i　1’1　previous　years，　was　well－received．1n
particular，　interest　was　very　high　in“conservation”，　and　clearly
pa・・…pa…enj・y・d　pr・9・am・lemel・…ha・・nv・lved…h・・ac・ua［　腱ll＝，鵠Te「ashima・Saki　Y°k°yama，　Y”k°Wa「agai・Atsuk°Sat°
participation　or　visiting　a　work　site．　For　the　past　two　years　the　program
has　concentrated　on　adult　audiences，　and　it　has　made　us　consider　how
adults　can　also　learn　froln　experiential　programming．　The　NMWA’s
programs　aimed　at　children　include　a　variety　o，　f　diffe　re　nt　program　types，
such　as　galle｝y　talks　and　family　programs，　to　involve　participants　in　a
variety　of　different　Iearning　styles．　Based　on　this　year’s　experience，　we
believe　that　there　is　a　greater　need　for　the　preparation　of　programs　in
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修復記録
Restoration　Record
［絵画］
アレッサンドロ・ベドリ・マッツォーラに帰属
《ヴィーナスとキューピッド》
1560－70年頃
油彩、カンヴァス
1，048×610mm
P．1962－0003
保存状態：
前年記録参照
処置：
前年に引き続き処置
1．充填
2．補彩
3．ニス引き
［額縁］
木彫り金地額縁
ボニファーチョ・ヴェロネーゼ用
Hl，440×W1，825mm
保存状態：
四辺切断組、Zて状態の分離。角の欠損、
木部虫食い、金地剥落
処置：
1．本体木部の補強、接着
2．木部欠損の木彫刻部Ail」作、充填
3．虫食い充填
4．彩色、箔押し
　　　　　　　　　　　　　（河川公男）
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保（f：科学に関わる活動報告
Report（m　Conservation　Science　Activities
以ドの業務を行なった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．所蔵作品の調査について
1．環境管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作lllllの修復にあたって、科学調査を行なった。
2．館内への生物侵人・1k息状況の調査（捕虫川粘着トラ・ソプによる　　　　昨年度に引き続きアレッサンドロ・ベドリ・マッツォーラに帰属《ヴ
　調査）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーナスとキューピッド》（油絵、カンヴァス）：顔料とメディウム（展
3，貸出作品の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色材）の調査をしたc、地塗りは鉛白、炭酸カルシウム白（ドロマイト
4，所蔵作品の科学1’1〈J調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　およびケイ酸塩化合物の粒を含む）、土性顔料、チャコールブラック
5．《地獄の門》および前庭彫刻免震装置の管理　　　　　　　　　　　を含んでいること、珍しい顔料として結晶質のヘマタイトが使用さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れていることが判明した、，
1．環境管理について
A．材料測定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン＝ジャック・エンネル《婦人像》（油彩、カンヴァス）：地塗りは鉛
新館改装にあたって、使川する床材、塗料、接着剤などの安全性を　　　　白と炭酸カルシウム白から構成されていた，、
調査した。調査は、デシケータ内に試料を入れて、パッシブ・ドジチ
ューブによりホルムアルデヒド、酢酸、アンモニアなどの濃度を測定　　　　《シャンボール城、九月》（タピスリー）：繊維の測色、繊維の同定、媒
した。新館改装1二事後は、東京文化財研究所の指導を受け、パッ　　　　染剤の同定を行なった．，
シブインジケータによりイ∫機酸とアンモニア濃度の調査を行なっ
た，，空調開始1カ月後には一部の部屋でアンモニア濃度が基準値　　　　5．《地獄の門》および前庭彫刻免震装置の管理
（30ppb）以上残留していたが、換気とケミカルフィルターの効果に　　　　《地獄の1．iiJ》および前庭彫刻の免震装置は設置後10年を経たので、
より2カ月後、3カ月後には問題のない濃度になり、2009年6月の開館　　　　定期点検を行なった、，《地獄の門》については、地震および風の観
を迎えた。そのほか、作品の展示時に使用する布や粘着シートに　　　測装置の無停電電源装ii¢とデータ収録装置のAD基板の交換を行
ついて安全性を確認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なった。これは、保存修復室との共同作業である。　　（高嶋美穂）
B．温度・湿度管理
新館改装にあたって、新館では毛髪式自記記録計の数を増やし、
設置位置を改めた。本館では2008年5月から8月にかけて空調の異
常が多発したため、靱緒との話し合いを繰り返し・冷温水発4・　Th蕊＝；駕、蒜＝㍑w°「kdu「i”g　this　f‘scal　yea「：
器の流量：センサやフロースイッチを交換することで対応した。また、　　　　2．pest　Management（Su　rvey　us　ing　pest　traps）
展示室以外のバックヤードにおける換気率を見直し、人数が少な　　　　3・Loan　Facilities　Management
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．Scientific　Examinati（）n　of　Collection　Worksい部屋では換気率を減らして温度と湿度の安定化を図るとともに　　　　5．Management　of　Seismic　lsolation　Sy．stem　Fitted　t（）The　Gates　of　He〃
省エネルギー化を図った，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Other　Forecourt　Sculptures
3．館作、Zi，の管理（・ついて　　　　　　；瓢＝1＝㌃IM　gement
作品貸出が適切な保存環境のもとで行なわれるよう、貸出先の施　　　　The　department　examined　the　emission　quantity　of　volatile　organic
設環境をファシリティ・レポートにより事前に検討し、必要に応じて作　　　　comPounds　f「om　the　floo「in9’　wall　mate「ia［s　and　adhesives　bein9
欄・・のための適切な処置を貸I」1条件として求めている・また・　ll惣：二隠悠＝蒜蹴㍑，㌦e謬1，惣：tl
貸出作品のクレートと作品裏面に装着したデータロガーにより、作　　　　desiccator　and　using　passive　dosimeter　tubes　to　record　the　emitted
品搬出から返却までの期間の温度と湿度を測定し、記録されたデ　　　　fo「maldehyde，　acetic　acid，　ammonia　and　othe「mate「ials・Afte「the
一タの分析結果をもとに紺諺｝を作成しているU　　　：蒜蒜ll惣蕊：i隠溜認il：i㌶惣㍑
　貸出先の美術館の温度と湿度が安定していないときには、作品　　　　tubes　with　the　he｜p　of　the　Nationa［Research　Institute　for　Cultura1
にクライメートボックス（アクリルの密閉型ボックスのこと。シリカゲ　　　Properties，　Tokyo・One　month　after　starting　the　environmental　control
ルやアートソープは含まない）を舗して貸し出している・馳に　ぽ：∴鷺惣，蕊こご：＝濃1ご膿認
わたる貸出記録から、ボックス内部の湿度は安定するものの、温度　　　　filters，　safe　concentrations　were　confirmed　two　months　and　three
は1～2℃上昇してしまうことが明らかになった。　　　　　　　　　　　months　afte「the　sta「t　of　oPe「ations・　This　meant　that　the　New　Win9　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　opened　to　the　public　in　June　2009．　In　addition，　the　safety　of　fabrics　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adhesive　sheets　used　in　the　display　of　art　works　was　also　tested．
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B．　Temperature　and　Humidity　Management
With　the　renovation　of　the　New　Wing，　we　increased　the　number　of
recording　hygrothermographs　positioned　in　the　New　Wing　and　revised
their　positioning　to　maintain　constant　temperature　and　relative　humidity
（RH）．　There　were　problems　with　the　environmental　control　system　in
the　Main　Building　from　May　to　August　2008，　and　this　led　to　repeated
discussions　with　the　maintenance　staff．　Replacing　the　flow　sensor　and
flow　switch　on　the　cold　and　hot　water　generator　solved　the　problem．
Further　we　decreased　the　Ventilation　Rate　in　the　staff　rooms　frequented
by　only　a　few　people　to　save　energy　and　to　maintain　constant
temperature　and　RH．
3．　Loan　Management
The　Conservation　Science　Section　provides　management　and
consultancy　regarding　loan　facilities　as　one　of　its　regular　duties．　This
process　involves　evaluating　facilities　reports　and　analyzing　climate　data
on　works　of　art　on　loan．　It　is　necessary　to　ensure　that　the　borrowing
institution’s　environment　is　maintained　at　apPropriate　levels　for　art
works　on　loan．　Therefore，　prior　to　any　outgoing　loan，　facilities　reports
are　submitted　to　the　Conservation　Science　Section　from　all　borrowing
institutions，　and　as　necessary，　apPropriate　condition　measures　are
stipulated　in　the　loan　agreement．　Further，　the　data　loggers　installed　in
the　objecゼs　transport　crate　and　on　the　back　surface　of　the　art　work　itself
monitor　the　temperature　and　relative　humidity（RH）fluctuation　from
the　time　of　the　object’s　departure　from　the　NMWA　to　its　return．　Reports
are　produced　from　analysis　of　the　data　recorded　on　these　devices．
　　When　the　temperature　and　RH　are　not　stable　at　the　borrowing　site，　an
art　work　can　be　loaned　out　in　a　climate　box　fitting．　A　climate　box　is　a
sealed　acrylic　box．　The　box　does　not　include　any　humidity　contro1　silica
geL　After　having　been　used　on　numerous　loans，　the　records　taken　by
the　data　loggers　reveal　that　although　RH　is　stable　within　the　climate　box，
the　temperature　rises　around　l　to　2℃．
4．Survey　of　Collection　Works
Whell　works　are　treated　for　conservation　purposes　they　are　sublected　to
aScientifiC　examinatiOn．
　　レセηαsoηd　Cαρ’（7，　attributed　to　Alessandro　Bedoli　Mazzola（oil　on
　　canvas）：
　　The　ground　contains　lead　white，　calcium　carbonate　white，　dolomite
　　and　snicate　granules，　earth　and　charcoal　black．　Crystalline　haematite，
　　an　unusua1　pigment，　was　found　in　the　paint　layers．
Portrait　ofa　lUoman，　Henner，　Jean－Jaques（oil　on　canvas）：
The　ground　includes　lead　white　and　calcium　carbonate　white．
L（・Chδteau　de　Chambord：Leルfo～s（ゴe∫（～ρtembre（tapestry）：Fiber
color　examination，　fiber　identification，　and　mordant　identification．
5．Management　of　the　Seismic　Isolation　System　Fitted　to　The　Gαres
　　f）f〃e〃and　Other　Forecourt　Sculptures
Testing　was　conducted　on　the　equipment　now　that　ten　years　have
passed　since　the　installation　of　the　seismic　isolation　of　The　Gates　of〃6〃
an（いhe　other　Forecourt　sculptures．　The　UPS（uninterruptible　power
supply）and　the　AD　board　for　the　data　recorder　on　the　seismic　and　wind
activity　monitors　for　The　Gates　of〃e〃were　replaced．　This　was　a　joint
prolect　run　by　the　Conservation　Science　Department　and　the
Conservation　Department．　　　　　　　　　　　　　　（Miho　Takashima）
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研究資料センター
The　Research　Library
研究資料センターは西洋美術史や関連諸学に関する資料を収集　　　　　所蔵作llll1の情報公開については、2008年8月、昨年度末にウェブ
し、当館職貝の職務の遂行に資すること、および外部の美術館学　　　　公開した国、τ西洋）ξ術館）iJ〒蔵作品データベースの英語版インター
芸員、大学研究者らの調査研究に資することを活動の柱としてい　　　　フェースを装備し、これにより日英2力国語での情報検索および閲
る、また図，ll：や雑誌に加えて、収蔵作品の情報や美術館ウェブサ　　　　覧が可能になった。
イトの管理も行なっている。本年度は新館の空調設備工事および　　　　所蔵作品データベースに関しては、さらに個々の作品情報の引
開館50周年記念事業などの行事に合わせて、次のとおり活動した。　　　用やブックマーク登録をできるようにするため、「パーマリンク」機能
　資料収集については、中世から20世紀前半までの西洋美術を収　　　　を追加した。これは、それまで当館の収蔵作品データベースでは、
集対象とする方針にしたがって、図書および逐次刊行物の収集に努　　　　作品詳細画面のURLがデータベース演算結果を表示しているため
めた。おもなところでは、1899年から1902年まで刊行された『ディ・イ　　　　固定ではなく、同じ作品を参照するにはもう一度初めから検索し直
ンゼル』誌を全巻揃いで入手したほか、『プロイセン文化財団年報」　　　さなければならなかったが、新たに所蔵作品ごとに永続的URLを割
誌の欠号補充などを行なった。また国内外の美術館、大学図書館　　　　り当て、そのページへのリンク（パーマリンク）を作品詳細画面に表
など計437機関と資料交換を実施し、当館刊行物を寄贈するととも　　　示させるというものである。これにより、各作品の情報画面を引用
に、一般の書籍流通では入手困難な展覧会カタロ久研究紀要、年　　　　したり、ウェブブラウザ上でブックマーク登録したりすることができ
報、ニュースレター等を受贈した、　　　　　　　　　　　　　　　　るようになり、作品情報への直接アクセスが簡単に行なえるようにな
　図書整理については、図書1，317件、逐次刊行物1，400件を図書　　　　った。パーマリンク機能追加と同時に検索エンジン対策を施し、美
館システム「LVZ」に登録し、装備・配架を行なった。　　　　　　　　　　術館ウェブサイトLに全作品の一覧を掲載する「総索引メニュー」
　今年度は国内の美術館図書館に先駆けていくつかの電子リソ　　　を追加するなどの一1：夫を行なった、
一 スを積極的に導入し、学術雑誌アーカイブ「JSTOR」、欧米で開催　　　　　美術館ウェブサイトについては、広く海外へも情報を発信するた
された美術競売カタログのデータベース（「Art　Sales　Catalogues　　　め、引き続き展覧会情報（常設展、特別展）やイベント（講演会・シン
Onhne」）、美術事典（「Oxford　Art　Online」）を新たに取り入れた。　　　ポジウム等）、教育プログラムなどの日英2力国語による情報提供に
これらの美術分野の先端的レファレンス・ツールを研究資料センタ　　　努めたほか、新たに開館時から現在までの展覧会の基本的情報を
一 で利用に供するとともに、国内の美術館関係者に対する広報（全　　　英訳し公開した。さらに国立西洋美術館開館50Jjel年記念サイトを
国美術館会議情報・資料研究部会における情報提供等）、美術館　　　　特設し、記念事業や美術館活動の多角的な紹介に努めた。年間
ウェブサイトでの案内等（メニュー「学術情報案内」）を積極的に行　　　　を通じて活動支援を受けているエプソンのウェブサイトでは国立
ない、美術に関する情報拠点としての役割を果たせるよう努めた。　　　　西洋美術館の所蔵作品に関する連載やダウンロードサービスを開
　新館空調設備コ：事のため、研究資料センターは7月1日からll月　　　始するなど、館内外のウェブサイトを幅広く活用して情報発信に努
28日まで閲覧室を閉鎖し、この間は利用者サービスを限定した（複　　　　めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川日雅子）
写申込みのみ受付）。この期間以外は例年どおり週2日（火・金曜
日）、外部利用者向けに開室した。計89日間の開室日に美術館学芸　　　　［主要収集資料、新規導入データベース］
員、大学院生、画廊スタッフらの計262人の利用があった。　　　　　　　Die　lnseL　Monatsschrift　mit　Buchschmucた　und　1／lustrationen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jahrbuch　preussischer　Kulturbesitz
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JSTOR
収蔵作品に関する情報管理については・前年度に続いて平成20　　　Art　Sales　Catalogues　Online
年度科学研究費補助金研究成果公開促進費（研究成果データベ　　　　Oxford　Art　Online
一 ス）を獲得し、1）『国立西洋美術館年報』（1967年～現在）掲載の
新収作品の来歴・展覧会歴・掲載文献歴（『国立西洋美術館総目　　　　［研究資料センター公開］
録絵画篇』掲載分を除く）300件、作品貸出履歴（巡回展を含む）　　　開室日数：89日
2，3・・件、rl・晒酬6官総…酬（1979年）・「国立i・l」洋　畿翼；ll；㈱63人’更新4’人）
美術館所蔵絵画目録昭和54年・平成元年』（1990年）の展覧会歴　　　　出納：1，190点
300件の遡及データ入力、2）既存登録データの修正、展示情報の　　　複写：752件（10，269枚）
更新、3）新収作品（カラー）および版画（モノクロ）の画像1，070件を　　　撮影：22件（149枚）
　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　レファレンス：6件作成・登録し、ウェブサイト掲載サイズに調整するための画像トリ
ミング・変換作業も併せて実施した。独立行政法人国立美術館所
蔵作品緬録検索システムに対してCよ・新収作品データ等17件　；蕊；月8日大分県立芸術会館
を提供した・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年12月18日財団法人吉野石膏美術財団
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2009年3月19日東京都立中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　retroactive　cataloguing　of　300　exhibiti（）n　rec・r（ls　taken　fr・m　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NMWA　General　Catalogue，　Painting　section（1｛）79）a”cl　thc・NMWA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　Painting　Catal（）gue（1990），
［ウェブサイト］　　　　　　　　　　　　2）C。rrec・i。n、・。　e。i、ti。g　d。，、，。n、1，e，i，i＿）f　exhil，i，i。11
アクセス件数：7，242549ページビュー　　　　　　　　　　　　　　　　　information，
開館50周年特設サイト設置：2008年8月ll日　　　　　　　　　　　　　　3）production　of　and　recording　of　1，070　images，　with　c。1。r．used　l（、r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　newly　acquired　art　works，　and　B／W　for　prir］ts．　The　ilnages　wcre
［国立’西洋美術館所蔵作品データベース］　　　　　　　　　　　　　　P「ePa「ed　fo「webs．i．te　P「esentaiion　size　th「ough　in）age　t「iinnlingi～and
英言吾版イ。タ＿フェ＿ス公開、2008年8月18日　　　　　　exrhange・Rega「di”g　‘he　U”i°n『ata1°g°f　lhe　C°llecti°ns°f　th・
パーマリンク設置・2・・9年3月3日　　　　　1＝：＝蕊㌫h；㍑。蒜㌶！ata°n　17　newly
公開データ数：テキストデータ4，320件、画像データ4210点（著作権　　　　In　terms　of　the　providing　information　on　the　collectioi｜workS　t〔）the
保護作品を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　public，　in　August　2008，　the　English　version　of　the　NMWA　Col］ections
アクセス件数：164，784ページビュー（計測を開始した2008年10月か　　　　Database，　made　pub［ic　at　the　end　of　the　previous　fiscal　yeこlr、　was
ら2009年3月までの数値）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　implemented，　and　now　it　is　possible　to　do　information　searches　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　viewing　in　either　Japanese　or　English．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Regarding　the　collections　database，　a　Permalink（Persistent　Link）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　function　has　been　added　to　the　database　to　allow　for　quoting　from　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　individual　object　information　and　registering　bookmarks，　In　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　previous　version　of　the　collections　database，　the　URL　for　each　object’s
The　Research　Library　collects　materials　related　to　the　history　of　western　　　　　page　was　rlot　set　due　to　database　structure，　and　thus　it　was　necessary　to
art　and　its　ancillary　disciPlines，　provides　materials　for　the　advancement　　　　re－conduct　a　search　for　the　object　any　time　it　was　referred　to．　The　Ilew
of　work　by　museum　staff　members，　and　aids　in　survey　research　done　by　　　　provision　provides　constant　URLs　for　collection　works，　and　a　Perma］ink
curators　and　scholars　from　other　institutions．　In　addition　to　its　　　　to　this　URL　wHI　always　result　in　accessing　the　specific　object’s　own
management　of　the　books　and　journals　in　the　NMWA　holdings、　the　　　　page．　This　will　allow　people　to　quote　each　object’s　information　p〔lge　or
Research　Library　also　manages　information　on　the　works　in　the　　　　create　a　bookmark　to　the　workt　allowing　for　simple，　direct　ac（：ess　to　the
collection　and　manages　the　NMWA　official　website．　The　following　is　a　　　　object　information．　At　the　same　time　the　Permalink　function　was　adde．d，
report　on　the　activities　of　this　fiscal　year　that　occurred　alongside　the　　　　　the　search　engine　was　optimized，　with　a　General　Index　Menu　added　to
climate　control　work（）n　the　New　Wing　and　the　everlts　related　to　the　　　　the　NMWA　website　that　presents　an　overview　of　all　works　in　collection．
museum’s　50th　anniversary．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In　order　to　make　it　possible　to　provide　more　informatioll　to　Ilon－
　　In　terms　of　materials　collection，　we　continued　to　collect　books　and　　　　　Japanese　reading　website　visitors，　efforts　are　being　made　to　provide
periodicals　in　line　with　the　collection　policy　focusing　on　western　art　　　　bi［ingual　information　on　the　NMWA　website，　including　ongoillg
from　the　medieval　period　through　the　first　half　of　the　20th　century．　The　　　　exhibition　information（permanent　collection　displays　and　sl）ecial
library　was　able　to　obtain　the　entire　l899－1902　run　of　the　German　　　　　exhibitions），　events（lectures，　symposia，　etc．）and　educatior）al
periodical　Die　InseL　M（）natssc／7rif『n7it　Buchschmucたund∫lliustrationen，　　　　programming．　Further　basic　information　on　all　exhibitions　he］d　at　the
along　with　the　missing　isgsues　of　the　Jahrbuchρreussischer　Ku／turbesitz．　　　　NMWA　from　its　opening　to　the　present　is　provided　in　English．　A　spe，cial
As　h）1）revious　years，　we　conducted　materials　exchange　with　a　total　of　　　　site　was　made　to　commemorate　the　50th　anniversary（）f　the　NMWA，
437museums　and　university　libraries　both　in　and　out　of　Japan，　　　　providing　a　multi－approach　introduction　to　the　commemorative　events
presenting　them　with　copies　of　NMWA　publications．　We　received　in　　　　and　various　museum　activities。　The　Epson　Corporation　provides　sul）port
exchange　hard　to　colne　by　exhibition　cata［ogues，　research　reports，　　　　for　museum　activities　throughout　the　year，　and　the　Epson　website
annual　bulletins　and　newsletters．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　includes　links　to　art　works　in　the　NMWA　collection　and　a　download
　　Cataloguing　activities　proceeded，　with　l，317books　and　l，400　　　　service．　These　and　other　projects　reflect　our　efforts　to　provide
periodicals　entered　into　the　LVZ　library　system，　prepared　and　she［ved．　　　　　information　as　broadly　as　possible　on　both　internal　and　external
　　During　this　fiscal　year，　NMWA　took　a　pioneering　roll　by　actively　　　　websites．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Masako　Kawaguchi）
illtro（lucing　various　electr（，nic　resources，　including　the　introduction　of
JSTOR、　Art　Sales　Catalogues　Online，　and　Oxford　Art　Online．　These　　　　　［Major　Acquisitions　and　Newly　Acquired　Databases］
leadi・g・ef・・ence・t・・1・i・th・fi・ld・f・rt，・i・t・・duced　by　th・1・f・・m・ti・n　　Die　1・1・eL　M・natssch・ift　mit　B・・hsc／lmu・々　und　lt／u・t・ati・t・・c’n
・nd　Res…ce・R・・ea・ch　C・mm・・・・・…h…pan　C・unc・1・・A・・　＝‘加「ρ〃s∫活働”ωカεs”2
Museums・can　be　use（i　in　the　Resea「ch　Lib「ary・　　　　　　Art　S、1。，　C。・、1。gue，・。1ine
　　Due　to　the　climate　control　work　conducted　on　the　New　Wing，　the　　　　Oxford　Art　Online
Research　Library　closed　its　reading　room　from　July　l　to　November　28，
and　during　that　period　user　services　were　limited（photocopy　orders　　　　［Public　Use　of　the　Research　Library］
only）．　Other　than　this　time　frame，　the　reading　room　was　open　to　outside　　　　Open　days：89　days
use・s　a・i・th・pa・t，・・tw・d・y・aw・・k　Crue・d・y・a・d　F・id・y・）．・Th。・　Registe「ed　uSr「s：lo4（611　newiy・egi・t・・ed・41・e・ew・1・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NUmb（rof　visitorsl　262
the「eadin9「°°m　was　（）pen　f°「at°ta1°f　89　days　and　utilized　by　262　a「t　N mbe，。f・t，m、，こ，。8、，。d、1，19。
mus；um　cu「at°「s・9「aduate　students，　gallery　staff　membe「s　and°the「　N・mbe・・f　ph…c・pi・・m・d・・752・eq・e…f。r　a・。・、1。f　l・，26g　1、。g。、
qualified　individuals．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　copied
　　Regarding　the　management　of　information　on　w（）rks　in　the　NMWA　　　　photograPhs　requested：2：）L　requests　for　a　total　c）f　lt19　phot（）graplls
・・llecti・・，…tinui・g・・f・・m　the　p・evi・u・fiscal　y…，・the　lib・a・y　　Refe「ence「equests：6
received　a　Grant－in－Aid　for　Publication　of　Scientific　Research　Results　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Studv　Visits］
f「°m　the　Japan　S°ciety　f°「the　P・・m・ti…fS・iel・ce　t・assi・t　with　th・　Dec・1・be・82・・8・・i・。　P，ef。ct。r、I　A，t・Museurn，　Vi。．。、1．M。nagt／，me、1t
creation　of　a　research　resu［ts　database．　Information　management　　　　System　forCollections　lnlorm《｝tioll
activities　included：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D（．cember　18，2008：Y（．）shino　Gypsum　Art　Foundati（）n、　Visited　R（scarc｜l
l）・r…ac・・ve　d・・a　e・t・y・・r　3・・；・…f・・…m・…－ewly　㍑1，、、。。9，T。ky。M。，r。P。ll，an　1．、br、r，，。、、、，，d　Researcli、L、brary
　　acqulred　works（provenance，　exhlbition　history，　bibliography）
　　published　in　the　NMWA　Annual　Reports（1967　t（）present）；entry　of　　　　［W（…bsite］
　　2，300art　work　loan　histories（including　traveling　exhibitions）；　　　　Hits：7．242．549　pageviews
28
Aug，ust　11，2008：（）pいIK・d　tlle　r）OtllAnnivい1’snt），，，’Site
INMWA　Colkいctions　Datal）as　｛i｜
Fm　g，lish　lnterfa（’いBい！，u：｜：August　18，2008
Pcm．ialink　lc三ltllrいinstalle（1：Mar（・h　3｝2009
Pllblic　Diita：’11いxt　tracker’：4，320；llnagc　daki：4、210　itclns　〔いxcいpt　thOsい
work：Prok・ck・d　by　coPyright）
日its：16〆1，784　p《｝gu　viいws（figurcs（・alcu］三ltいd　frolll　Octol．）cr　2008　tl）　ro　ti　gs　h
March　2〔〕09）
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教育普及に関わる活動報告
Report　on　Educational　Programs
1）常設展関連プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：坂本雅美（修復家・東北芸術工科大学講師）
当館の所蔵作品および常設展示に関連して実施されるプログラ　　　参加費：無料
ム。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「紙の修復」
．Fun　w、th　C。llecti。nフ。ン．ウィズ．コレクシ。ン　　　　識とデモンストレーションで紙の修復を6召介するプ゜グラム・
今回の「見る楽しみ．知る喜び宗教．芸術家．6多編」（詳細は　日時゜酬：8月16日（土）13：3°－15・3°蹴
「R・E会惨照）では、当館の作品をより深く醐することを促すた　竺参力ロ者：中学生肚（一般）傭
めにニキリスト教の聖書・芸術家・作品の保存修復の各分野におけ蓼㌶錫美（1彦復家’東北芸術工科撒師）
る知識や情報を提供するプログラムを実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■FUN　DAY　2008ファン・デー〈宗教の視点から〉　、　　　　　　ふだん当館にあまり足を運ばない人に来館してもらうために、さまざ
竃㌶璽㌫㌫議語を描いた絵画作品のギャラリートまなプ・グラムと共に常設蹴を無料開放する日・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時・場所：9月20日（土）、21日（日）　9：30－17：30　本館全体・前庭
づ 　一　　　　　　　　　　プ。グラム内容、①建築ツアー
U時・場所：q）8月5日（火）、8日（金）②8月12日（火）、15日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②ギャラリートーク「常設展、この1点」　　　　　各日ll：00－12：00、14：00－15：00展示室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③フォトサービス対象・参加者：一般30名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
li’mallj・巖覧搬麟㌶）　　　議ニサート
　　　　　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥ボランティア紹介コーナー参加費：常設展観覧料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象・参加者：一一般’9月20日＝1，128名、21日・1，407名
〈芸術家の視点から〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■クリスマス・プログラム「イタリア・ルネサンスの画家と顧客と社会」
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「クリスマス・キャロル」
哨゜場所：8月2日（土）14：°°－15・3°講堂　　　　　クリスマスに教会で歌われる緩歌などを特集したアカペラのコ。
対象・参加者：一般67名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サート。講師：越川倫明（東京藝術大学准教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時・場所：12月20日（土）、21日（日）　12：40－13：20、15：40－16：20
参加費：無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本館1階ロビー（常設展入口付近）
「マティスとピカソ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画：西山奈々子
1　“1　，tJ：．・場所：8月30日（土）　14：00－15：30講堂　　　　　　　　　　　演奏：末千紘、谷原めぐみ（ソプラノ）、山崎春奈、坂上賀奈子（ア
対象・参加者：一般71名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルト）、小俣貴弘、田中研（テノール）、加未徹（バス）
講師：関直子（東京都現代美術館主任学芸員）　　　　　　　　　　　　対象・参加者：一般400名
参加費：無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料
　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「絵でたのしむクリスマス」〈僻修復の視点から〉　　　　　　　クイズや倉U作を通して天使が描かれた絵画偏を楽しむプ。グラ
「タピスリーの修復」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム。講義とデモンストレーションでタピスリーの修復を紹介するプログラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時・場所：12月20日（土）、21日（日）　10：00－ll：30、14：00－15：30
ム。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講堂・展示室ll時・場所：7月19日（土）　13：30－15：30　講堂・修復室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象・参加者：6－　10歳の子どもと同伴の大人62名
対象・参加者：中学生以上（一般）20名　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料講師：h井美恵（修復家）
参加費：無料
「水彩画を素敵に見せるコツ　　もっとよく紙を知る」　　　　　　　　　2）特別展関連プログラム
紙の性質と水彩画をより良く見せる方法を紹介するプログラム。　　　　年3回開催される特別展に関連して実施される、講演会、シンポジ
ロ時・場所：8月14日（木）　ll：00－16：00講堂　　　　　　　　　　　ウム、スライドトーク、ギャラリートーク、コンサートなど、
対象・参加者：高校生12名
30
鮮‘、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，一　　［ハンマースホイ展］
・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、Lj　　9月30日（火）　参加者：86名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「カール・ドライヤーの映画におけるハンマー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スホイの影響」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アネ・ビアギデ・フォンスマーク（コペンハー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン、オードロブゴー美術館長）
10Jj4日（D　参加者：120名
「ハンマースホイと象徴1議」
フユリックス・クレマー（フランクフルト、シュテ
ー デル美術館学芸員）
11JJ2211（ll）　参加者：141名
「19．　Hlr紀末デンマーク、黒衣の女性が語るも
の」
田辺欧（大阪大学世界言語研究センター准
教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ルーヴル展］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年2Jj2811（一ヒ）参加者：96名
・講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「古典主義時代の変革　　新しい『黄金の世紀』のために」
時間・場所：14：00－15：30　講堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブレーズ・デュコス（ルーヴル美術館絵画部キュレイター）
対象・参加費：一般・無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月7日（土）　参加者：90名
［ウルビーノのヴィーナス展］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「17世紀ヨーロッパに流れ込んだアジアのモノ」
4月12日（土）　参加者：125名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽田正（東京大学教授）
「イタリア文学におけるヴィーナスとその周辺人物たち」
浦一章（東京大学准教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スライドトーク
4月19日（土）参加者：149名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間’場所：18：00－18：40　展示室あるいは講堂
「《オランピア》から《ウルビーノのヴィーナス》へ　　近代絵画と伝　　　対象’参加費：一’般’無料ただし展覧会観覧券が必要
統」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ウルビーノのヴィーナス展］
三浦篤（東京大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スライドトーク：渡辺晋輔（当館主任研究貝）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月11日（金）251二1（金）、5月9「1（金）5月10日（土）　参加者：103名
「ルネサンス美術に表わされたヴィーナス　《ウルビーノのヴィー　　　　参加者：計353名
ナス》を中心として　」
渡辺晋輔（当館主任研究員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［コロー展］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スライドトーク：鈴木伸子（東京藝術大学大学院）
［コ。一展］　　　　　　　　　　　6月20日（金）・7月11日（金）25日（金）・8J’J8日（金）22日（金）
6月14日（土）　参加者：124名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：計565名
「今なぜコローか」
ヴァンサン．ポマレッド（ル＿ヴル美術館絵画部長．統括学芸員）　　　　　［ハンマースホイ展］
高橋明也（三菱一号館美術館長．当館客員研究員）　　　　　　　　　　スライドトーク：佐藤直樹（当館主任研究員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月10日（金）24日（金）
7月6日（日）　参加者：102名
「コロ＿と日本人：受容とコレクションの歴史」　　　　　　　　　　　　スライドトーク：萬屋健司（大阪大学大学院）
井出洋一一郎（東京純心女子大学教授）　　　　　　　　　　　　　　　11月7日（金）21日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：計382名
7月27日（日）　参加者：135名
「コロー19世紀美術の体現者」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［ルーヴル展］
高橋明也（三菱一号館美術館長・当館客員研究貝）　　　　　　　　　　スライドトーク：高城靖之（慶雁義塾大学大学院）
8月3日（日）　参加者：134名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月6日（金）27日（金）
「風景画家コローが描く人物画」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：計242名
隠岐由紀子（帝京平成大学専任講獅）
31
グループに分かれて所蔵作品を使って作成したカルタで遊び、そ
の後カルタにした実作品を展示室で鑑賞した、、次に参加者は展示
室で選んだ絵の読み札をつくり発表した（内容は61111とも1司じ）
対象：6－10歳の子どもと同伴の大人
日II寺：4月12日（土）＊’1：前のみ26日（土）、5月10日（D＊午前のみ
　　24日（一上二）　　10：00－ll：30、14：00－15：30
参加者数：計105名
「イチ、二、サン、シ、Go！ロダン」
ゲームを通して体と心をほぐし、ペアやグループになって体でいろ
いろなモノを表現した。彫刻家と彫刻のゲームをした後、展示室に
行きロダンの彫刻を鑑賞した（内容は12回とも同じ）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：7月12日（土）26日（土）、8月9日（土）／23日（土）、9月13日（1：）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27日（土）　10：00－ll：30、14：00－15：30
°コンサート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数：計204名
「コローの音楽趣味」
コローは音楽を愛し、しばしばその作品にも楽器を登場させている　　　「ワン・だふる・びじゅつかん」
が、マンドリンとハープによる楽曲を中心に、コローと同時代の音楽　　　絵に描かれた犬に着目したプログラム。所蔵絵画作品に描かれた
を楽しむコンサート。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬を主人公とする物語を聞いた後・展示室で犬が描かれた絵1町作
日時：7月10日（木）　18：00－20：00（17：30開場）　　　　　　　　　　　品を鑑賞し・最後は紙袋を利用して犬を作った（内容は4回とも同
場所：企画展示ロビー（B2F）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ）°
企画・トーク：瀧井敬了（東京藝術大学演奏芸術センター助手）　　　　　対象：6－・10歳の子どもと同伴の大人
照明：海藤春樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：2009年3月14日（土）28日（土）　10：00－ll：30・14：00－15：30
演奏：青山忠、小野朋子（マンドリン）、岩城晶子（ハープ）、北川森　　　　参加者数：計53名
　　　央（フルート）、原裕子（ヴィオラ）
制作アシスタント：西山奈々子　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）学校関連プログラム
対象・参加者：一般100名　　　　　　　　　　　　　　　　　　・スクール’ギャラリートーク
参加費：1，500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当館の常設展示作品について・ボランティアスタッフが中心となって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施している予約制のプログラム。
・障がい者のためのプログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年度：2，122名（75件）
「コロー展特別鑑賞会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未就学児童＝28名（1件）・小学生＝1，046名（25件）・中学生＝788名
コロー展の作品について、30分程度の概要説明を講堂で行なった　　　　（37件）・高校生以上二260名（12件）
後・参加者にn由に鑑賞してもらうプログラム。　　　　　　　　　　　．オリエンテ＿ション
日時：6月28日（上）　18：00－20：00　　　　　　　　　　　　　　　　大人数の団体を対象に、講堂で行なう常設展あるいは特別展につ
参加者：147名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いての予約制の解説で教育普及室が実施している。
共同実施：三菱商事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年度：979名（14件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生＝587名（7件）、中学生＝172名（1件）、高校生以上・220名（6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件）
3）ファミリープログラム
ファミリ＿プログラムは、常設展が無料観覧となる各月の第二．第四　　　　’職場訪問
躍日に行なわれる。常譲示室で利用する家族向けの鑓用　血多学旅行あるいは総合学習の環としてグループで来館する生
教材「びじゅつ一る」の無料貸与と、コレクシ。ンの鎧と創作など　徒を対象に・教育普及室が対応している・
の体験がセ。トになった「どようびじゅつ」があり、いずれも教譜　　2°°8年）S：46名（11件）
及室とボランティアスタッフによって運営、実施されている。　　　　　　　中学生＝44名（g件）・高校生以上＝2名（2件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・先生のための鑑賞プログラム
・びじゅつ一る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別展ごとに小・中学校、高校の教員を対象に、展覧会の趣旨や
工事で新館閉室のため中止。　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもな作品について、展覧会担当者が講’lliで行なう解説，
．どようびじゅつ　　　　　　　　　［ウルビーノのヴィーナス展］
　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll時：4月4日（金）　　18：00－18：40
實㌻㌶舞誌㌶巖漂㌻麗；蕊　蓼1慧1瓢li㌶舗
φ2
［コロー展1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39月411（木）　「FUN　DAY」について
ll‖」：6Jj2711（（prr）　　18：00－18：40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1　10’」1611（ノトこ）08イ1三1∫どlll∫101（1）il㌃重力0）劫ミりjltり
講師：陳岡めぐみe｜］館研究（D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　511月7日（金）新規ボランティア’lr務f：続き　ボランティア研修概
参加梱7名（他、観覧・）み29名）　　　　　　　　　　　　　要説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　611JJ14］1（金）コレクション概説（新藤淳、ll東岡めぐみ）
［ハンマースホイ展｝　　　　　　　　　　，11、JJ28　H（金）1，・1晒洋矧・1館眺（洲1槻）
剛：1｛川71除）1（i・°°－2°・°°（レクチヤー18・°°－18・4°）　　　　　｛iJI・｛、膓酬．センターC、ついて（J］II－1雅子）
講師：佐藤ll‘1：樹el1館i：任研究日＞　　　　　　　　　　　　　　　　812J15H（金））こ術館lj！n要．教育普及活動について（寺島洋子）
参hll　K・：繍（他・蹴σ）み2°7，）　　　　　　　　　　企1峻関連、、教伽醐について（横山佐紀）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cgi12Jj1911（金）ボランティア・ゼミOミ術史関連）アートカードの
■夏期教貝研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介と実施
東京都中学校）ミ術教育研究会武蔵野市小中学校美術研究会　　　　　10‘1H9．　lI（金）　コレクション概説（渡辺晋輔・村上博哉）
lKけ西洋美術館h同研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　lll月2311（金）コミュニケーションに関する講義（石澤典夫、NHK
日時・場所：7月31日（木）9：30－15：30　国、ltl西洋美術館　　　　　　　　　　　　　　　アナウンサー）
参加者：84名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示室でのお客様の対応について（齊藤亮・協
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄ビルメンテナンス）
東京都図画L作研究会東京国立近代美術東京都現代美術館　　　　⑫1月25日（1，1）講i寅「ル・コルビュジエと本館」（山名義之）
国、ヒ西洋美術館合同教員研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講演「ル．コルビュジエと日本近代建築」（松隈洋）
日時’場所：8月25日（月）9：30－17：00東京国立近代美術館工芸館　　　　亘｝2月5日（木）　r一ども向けト＿クについて（寺島洋子）
参加者：78名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボランティアAの活動内容について（藁谷祐子）
その他に区、市単位で実施した教員研修　　　　　　　　　　　　　　’14・2月1211（木）どようびじゅつ「ワン・だふる・びじゅつかん」トライ
参加者：ll8名（7件）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll512月18日（水）新規ボランティアによるスクール・ギャラリートーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑯2月26日（木）　新規ボランティアによる模擬スクール・ギャラリート
5）ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーク
’iG館では・2004年にボランティア制度を、砒ち上けミその年の後半か　　　　⑰3月8日GD　新｜Hスタッフ会合、活動のオリエンテ＿ション
ら活動を開始した。ボランティアスタツフは・ファミリープログラムと　　　　⑱3月14川ヒ）どようびじゅつ見学およびプログラム補助
スクール’ギャラリートークを中心に活動を行なっている・また・活　　　　⑲3月28LI（D　どようびじゅつ見学およびプログラム補助
動に必要な知識や技術を身につけるため、年問を通じて随時研修
にも参加している・9月には第21ii｜日のボランティア募集を行ない・　　　＊スクール．ギャラリ＿ト＿クの評価　7月2511（金）
従来の15名CO8年）に加え、新たに19名が加わった、、新規ボランテ
ィアスタッフは、来年度からの活動に向けて、ll月以降さまざまな‘∬
前研修に参加した・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）インターンシップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当館では、西洋美術に関心をもつ人材の育成と、当館の活動をよ
・2006年度の活動内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り広く理解してもらうことを目的として、大学院生以ヒを対象とした
ilIファミリープログラム（ファミリープログラム欄参照）　　　　　　　　　インターンシップを実施している。当館職貝の指導のもと、研修生
どようびじゅつ：体験型プログラム「どようびじゅつ」におけるトーク　　　　は所蔵作品の調査、展覧会や教育プログラムの企画補助など、そ
　　　　　　　および創作などの補助と有志による企画・　　　　　　れそれが希望する専門分野に分かれてさまざまな業務に実際に携
．2、スクール・ギャラリートーク（学校関連プログラム欄参照）　　　　　　　わる・
学校の児「責生徒向け対話型トークの実施・　　　　　　　　　　　　　［教育普及室］
．3その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターン：三石恵莉・福田京、江ll奇瑠璃r－
・ 9Jj2011（Il）、21日（日）に行なわれた「FUN　DAY」にて、ボランティ　　　期間：5月1日一2009年3月31H
　ア紹介コーナーを設け、ディスプレイの制作（有志）、当1」の紹介　　　指導：寺島洋f‘
　コーナーの運営を行なった。また、一般に向けた美術品のギャラ　　　　内容：（1健築をテーマとしたプログラム企画
　リートーク（所蔵作品の10分間トーク）を行なった。　　　　　　　　　　　　2）本館建設に関連する資料整理
’ 12月201｜（ヒ）・21H（H）に行なわれた家族向けプログラム「絵で　　　　［絵画・彫刻・版画素描室］
　たのしむクリスマス」のプログラムを企画’実施した・　　　　　　　　インターン：川代イ∫甚
．2008、・、1渡の研修　　　　　　　　　　　期間：4JJ2111“8J」31日
r1）4月19H（：ヒ）講i寅会スク＿ル．ギャラリ＿ト＿クの新コ＿ス発　　　指導：高梨光tll
　　　　　　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容：当館所蔵作品（絵画・彫刻・素描）の美術史的研究、所蔵品
②6月12日（木）どようびじゅつ「イチ、二、サン、シ、Go！ロダン」トラ　　　　　　カタログ編纂のための資料収集補佐
　　　　　　　イアル
5．｝
［絵画・彫刻・版画素描室］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤厚∫・（客員研究員）
インターン：矢野ゆかり　　　　　　　　　［ボランティアスタ。フ］
期lli，］：4月17日一8月31日　　　　　　　　　．」・Jj，燃まりえ、石川倣II子磯「E｜‖軍子」杜、好、栗盛苑r、・lt
指導：大屋美那　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広江、柴田若菜、白田．詠子、鈴木山紀、長Jl：靖f、檜谷錦f“、
内容：展覧会準備、カタログ編集業務などの補佐のうち、イギリス近　　　　　　平賀恵美、別所恵代、三好美智子、横畠ミサコ
　　　　代美術の関する内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．：期：新井智子、伊藤敬子、小川滋、小竿真紀、澤野鵬・、谷口武
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教、寺嶋直子、中野恵子、中村宏美、橋本典・∫・、畑中たまき、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜田明美、福良恵子、文屋信男、前田直哉、道岡T・穂、森保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裕恵、山本三津江、吉田文子
7）他組織との連携
・東京都立飛鳥高校課外授業への協力
U時：6月13日（金）、10月24日（金）とFun　with　Collectionのプログラ
　　　　ム　合計10時間以上
内容：Fun　with　Collection参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）Programs　Related　to　the　Permanent　Collection
参加者：10名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Fun、with．Collection
・ヒ鵬校「奉仕」課外授業への協力　　　　　：鵠膿躍蹴灘織㍑慧蒜㌫麗認忽瓢
日時：7月9日（水）、12月12日（金）15日（月）19日（金）20日（土）　　　　for　details）．
　　　　21日（日）　合計24時間
1格・「絵でたのしむクリスマス」の‡甫助作業　　　　：罐㍑‡樵1蕊：1；、。B、b1。・
参加者：5名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Focusing　on　biblical　st（）「ies　alld　the　lives　of　the　saints，　the］ectu「e「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　introduced　the　main　religious　themes　found　in　various　art　w（）rks．
・東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻の教　　　　1）August　5（Tue・）；8（Fri・）
育・研究における連携・協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）August　l2（Tue・）；15（F「i’）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　xTalks　are　held　at　l　l：00－12：00　and　l4：00－15：00　each　day
期問：4月1日一2009年3月3111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturers：1）Mutsuki　Iwaya（Graduate　Student，　Tokyo　University　of　the
内容：文化資源学研究専攻0）・一一層の充実と、当該研究科の学生の　　　　　　　　A「ts）
　　　　資質向上を図り、相1∫1の教育・研究の交流を促進した。　　　　　　　　　2）Hi「oyo　Hakamata（G「aduate　Student・　Tokyo　Unive「sity　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Arts）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fee：Admission　fee　to　the　Collection　Exhibition
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：30
8）出版物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．The　Artist，s．Role、in、Art＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“ltalian　Renaissance　Painters、　their　Patrons　and　Societゾ
・展覧会カタログ（＊展覧会の欄参照）　　　　　　　　　　　　　　　August　2（Sat．）14：00－15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturer：Michiaki　Koshikawa（Associate　Professor，　Tokyo　University（，f
・展覧会作品リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the・Arts）
展覧会の概要と出品作品リストを含む無料配布の作品リスト　　　　　　Fee：．　f「ee　of　cha「9e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：67
［コロー展］　　B4（　：つ抄〒り）
1ハンマースホイ展］　B4（－1つ折り）　　　　　　　　　　　　　　　“Matisse　and　Picasso”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　August　30（Sat．）14：00－15：30
1ルーヴル展］　B4（二つ折り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturer：Naoko　Seki（Chief　curator　of　the　Museum　of　Contemporary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Art，　Tokyo）
・ジュニア・パスポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fee：free　of　charge
展覧会の入場券を兼ねた小・中学生を対象とした展覧会ガイド　　　　　Pa「ticipants：71
［コロー展］　A4（．一一1つナ斤り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Conservation・s　Role　in　the　Arts＞
［ハンマースホイ展］B4（iつ折り）　　　　　　　　　　　　　　　“Tapestry　Conse「vation”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Methods　of　restoring　textile　works，　taught　through　lectures　with
［ルーヴル展］　円形Dl3cm（二つ折り）　　　　　　　　　　　　　demonstrations．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　July　19（Sat）13：30－15：30
■ゼフユロス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Target：over　13years－olds
’IG館の展覧会や教育プログラムなどの活動を広報する季刊（年4　　　Lectu「e「：Mie　lshii（Resto「e「）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fee：free　of　charge
lllDのニュースレター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：20
2007年度：No35－No．38　A3（．三つ折り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寺島洋子・横山〃・・紀・藁谷材i子）　撫，言，1。Pgwcasing　wate「c°1°「s　i”　Fascinating　Ways：Le…（’「e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　nature　of　paper　was　taught，　to　find　out　ways　of　making　your
スタ・フ・リスト　　　　　　　　愁瓢㌫；蒜；蒜
［教儲及室］　　　　　　　　蕊瀦：謡：1㌶蕊（R。，，。re，，　Lec，ur。，。，　T。h。kll　U，。ve，、、，y。，
、宇島i’f．了・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arts　and　Design）
横ll・佐紀　　　　　　　　　；1：‘：i㌫二ll；「ge
藁谷祐．了・
前1索蹴　　　　　　　　　ぽ1（‘：1｝s隠麗w。rks。ll　P、1p。，　was，、ught　thr，）ugJti　lect＿，1，
う・1
demonstratio｜｜s．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Coro！lllld　th（・Japancse：History　of　Japan’s　Reception　of　Corot　and
August　l6（Sat．）13：30－15：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collcctioi｜〈cti、・ities　inJapalゴ’
Tan’g，c．it：｛｝vCr　l：S　yいars－o川s　　　　　　　　　　　　　　　　　．hlly　G（St川
Lectul’er：Mas～lmi　Sakalnoto（Restor（ir、　Lec川r（・！’aピ｜1（，hoku　Univursily《）l　　　　Lいd順・1’：Yoi℃hir《）lde（1）rolcssor、　Tokyo　Junshin　Women’s　College）
　　　　　　　Arts　and　DCsign）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ParticiPan｛s：1（）2
FeC：lrCいof℃h〔wge
Participants：17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cor《）｛：’1’hc－’Ernbodimc，rnt　of　19th　Centuly　Art”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jlllv　27（Stll〕．）
■FUN　DAY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lx・cturer：Akiya　Takahashi（［）irector，　Mitsubishi　lchigokan　Museum，
Atw（，－day　prograln　consisting　of　a　v・ariety　of　cs，’ellts　amd　lrいe　acc（iss　to　　　　　　　　Tokyo；Gu（・st　Researcher，　NMWA）
the　Perlnallellt　Collectioll　Galleries　held　to　encollrこlgc　th《）se　who　　　　　Pat’ticipallts：135
normally　don’t　ViSit　thc　mul　eumto　Vc！｝rlturいinside　for　the　first　tilllc）．
1）ates：Septelnl）er　2〔｝（Sat，）and　21（Sun．）　9：30－17：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LLTI｜e　Figure　PaintiIlgs　by　the　Landscape　Painter　Corot”
1’　ro　sf　ra　ms：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AugUst　3（SUI1・）
　　a、Architectural　t（）ur　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecturer：Yukik（）Oki（lnstructor，　Teikyo　Heisei　University）
　　b．Gallery　Talks　“One　Work　in　the　Permanent　Collection　Galleries”　　　　　　Participants：134
　　（・．Photo　service
　　d．Puzzle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　series　of　lectures　related　to　the　exhibition“Vilhelm　HammershOi”
　　e，Forecourt　Concerts　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Hammershors　lnfluence　on　the　Films　of　Carl　Theodor　Dreyer”
　　f．Volunteer　Staff　Corner　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　September　30（Tue．）
Participants：September　20：1，128；September　21：1，407　　　　　　　　　　　　　Lecturer：Anne・Birgitte　Fonsmark（Director　（）f　the　Ordrupgaard　Museum，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Copenhagen）
■Christmas　Program　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：86
“Christmas　Carols”
From　carols　sung　in　churches　in　the　Christmas　season　to　popular　songs，　　　　“Hammersh②i　and　Symbolism”
this　acapella　concert　featured　a　range　of　festive　Christmas　songs．　　　　　　　　October　4（Sat・）
December　20（SaL）and　21（Sull．）12：40－13：2015：40’16：20　　　　　　　　　　　Lecturer：Felix　Kramer（Chief　Curator　of　the　l9th　Century　and　Classic
Organizer：Nanako　Nis．　hiyama（Tokyo　University　of　the　Arts）　　　　　　　　　　　　　　Modern　Painting　and　Sculphlre（lollection・Stadel　Museum，
Musicians：Chihiro　Sue，　Megumi　Tanihara（sop．），　Haruna　Yamazaki，　　　　　　　　　Frankfurt　am　Main）
　　　　　　　　　Kanako　Sakaue（alt．），　Takahiro　Omata，　Ken　Tanaka（ten．），　　　　　　Participants：120
　　　　　　　　　Toru　Kaku（b．）
Fee：free　of　charge
Participants：400
“Enjoying　Christmas　through　Paintings”
Usirlg　quizzes　and　creative　projects，　participants　enjoyed
learning　about　a　painting　of　angels．
December　20（Sat．）and　21（Sun．）10：00－11：3014：00－15：30
Target：Children　aged　6－10　and　accompanying　adults
Fee：free　of　charge
Participants：62
2）Programs　Related　to　Special　Exhibitions
■Lectures
All　l4：00－15：30，　Auditorium，　free　of　charge
Aseries　of　lectures　related　to　the　exhibition“Venus　of
Urbino”
“Venus　in　ltalian　Literature　and　Those　arourld　Her”
April　l2（Sat．）
Lecturer：Kazuaki　Ura（Associate　Professor，　Tokyo
University）
Participants：125
“From　O！ymρia　to　V（III　us　of　Urbino：Modern　Painting　and
Tradition”
April　l9（Sat．）
Lecturer：Atsushi　Miura（Professor，　Tokyo　University）
Participants：149
Venus　as　Portrayed　in　Renaissance　Art：Focusing　ollレ’enttS
of’　tケbino”
May　lO（Saし）
Lecturer：Shinsuke　Watanabe（Curator，　NMWA）
Participants：103
Aseries　of　lectures　related　to　the　exhibition“Corot”
‘℃orot：AMusical　Conception　of　Painting”
June　l4（Saし）
Lecturer：Vincent　Pomarede（Semor　Curator，　Dlrector　of
3r
‘‘Nineteenth　Century　Denmark：As　Told　by　the　Woman　in　the　Black　　　　■Biju－tool
Dress”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Suspended　due　to　the　renovation　of　the　New　Wing，
October　22（Sat．）
Lecturer：Uta　Tanabe（Associate　Professor，　Research　lnstitute　for　World　　　　■Doyo　Bilutsu（Saturday　art　workshoP）
　　　　　　　Languages，　Osaka　University）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　program　consists　of　art　appreciation　in　the　Museum　Collecti《）n
Participants：141　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Galleries　and　creative　activities　in　the　w（）rkshol）room．　Three　pr《）gr～mls
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　were　run　during　this　fiscal　year．
Aseries　of　lectures　related　to　the　exhibition“The　Louvre”
“Revolution　in　a　Classicist　Age：For　a　New‘Golden　Age’”　 　 　　　　　　　　“Let’s　play　Karuta　with　Art”
February28（Sat），2009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After　playing　a　Karuta　game　based　on　works　in　our　perlni）nent
Lecturer：Blaise　Ducos（Curator，　Painting　Department，　Louvre）　　　　　　　　　collectlon，　families　went　to　the　exhibition　room　to　look　for　the　paintings
Participants：96　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　depicted　in　the　museum’s々aru’αcards．　The　families　created　s（）me
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　verses　which　matched　the　paintings　they　chose．　At　the　end，　they　shared
“Asian　Goods　that　Made　their　Way　to　17th　Century　Europe”　 　　　　　　　　their　own　karuta　with　others　by　reading　out　the　verses　they　made．（「The
March　7（Saヒ），2009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　same　program　was　repeated　6　times．）
Lecturer：Masashi　Haneda（Professor，　Tokyo　University）　　　　　　　　　　　　　April　12（Sat．），26（SaL），　May　lO（Sat．），24（Sat．）10：00－ll：30，14：00－15：30
Participants：90　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　participants：105
■Slide　Talks　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“lchi，　Ni，　San，　Shi，　Go！Rodin”
All　l8：00－18：40，　Lecture　Hall，　free　of　charge　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants　relaxed　by　playing　games　that　involved　body　movement．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　They　then　divided　into　several　groups　and　posed　as“an　objecゼ’using
Related　to　the　exhibition“Venus　of　Urbino”　　　　　　 　　 　　　　　　　their　bodies　and　their　imagination．　After　becoming　both　sculptor　and
April　l　l（Fri．），25（Fri．），May　9（Fri．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sculpture，　the　whole　group　went　to　the　galleries　to　look　at　Rodin’s
Speaker：Shinsuke　Watanabe（Curator，　NMWA）　　　　　　　　　　　　　　　sculptures．（The　same　program　was　repeated　l2　times．）
Total　participants：353　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　July　l2（Saし），26（Sat．），　August　9（Sat．），23（Sat．），　September　l3（Sat），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27（Sat）　10：00－11：30，14：00－15：30
Related　to　the　exhibition“Corot”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　participants：204
June　20（Fri．），July　l　l（Fri．），25（Fri．），August　8（FrL），22（Fri．）
Speaker：Nobuko　Suzuki（Graduate　School　of　Tokyo　University　of　the　　　　“Bow－wow　Wonderful　Museum”
　　　　　　　Arts）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　program　focused　on　dogs　depicted　in　paintings　at　the　museum．
Total　participants：565　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After　enjoying　a　story　about　a　dog　in　a　painting，　families　went　to　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gallery　to　look　for　the　dog　in　the　story．　They　also　looked　at　other　dogs　in
Related　to　the　exhibition“Vilhelm　Hammersh¢i”　　　　　　　　　　　　　　ot er　paintings．　At　the　end，　they　created　their　own　dog　by　using　paper
October　lO（FrL），24（FrL）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bags　and　other　materials．（The　same　program　was　repeated　4　times．）
Speaker：Naoki　Sato（Curator，　NMWA）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　l4（Sat．），28（Sat．）200910：00－11：30，14：00－15二30
November　7（Fri．），21（Fri．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　participants：53
Speaker：KenjiYorozuya（Graduate　School　of　Osaka　University）
Total　participants：382
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）School　Program
Related　to　the　exhibition“The　Louvre”
March　6（Fri．），27（Fri．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■School　Gallery　Talk
Speaker：Yasuyuki　Takashiro（Graduate　School　of　Keio　University）　　　　　　　This　reservation－only　program　involved　group　tours　of　the　Museum
Total　participants：242　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　Galleries，　led　primarily　by　Volunteer　Staff　members．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：
■Concert　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Under　age　of　6：28（l　group）
Related　to　the　exhibition‘℃orot” 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary　School（aged　7　to　l2）：1，046（25　groups）
‘℃orot’s　Musical　Taste”　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Junior　High　School（aged　l3　to　15）：788（37　groups）
Corot　loved　music　and　musical　instruments　often　apPear　in　his　　　　　Overageof　16：260（12　groups）
paintings・Focusing　on　works　for　the　mandolin　and　harp，　this　concert　　　　Total　participants：2，122（75　groups）
presented　museum　from　the　time　of　Corot．
July　lO（Thu・）18：00－20：00，　Lobby　of　Special　Exhibition　Gallery　　　　　　　　　　　■School　Slide　Talk
O・gani・e・and　L・・t・・e・・K・ik・T・kii〔「・ky・U・ive・sity・f　th・A・t・）　　　Thi・p・・9・am・eq・i・i・g・e・e・vati・n・inv・lved　Educati・・D・p・・tment
Assi・ta・t・Nanak・Ni・hiy・m・（T・ky・U・ive・sity・f　th・A・t・）　　　　・t・ff　m・mb・・s　p・e・enti・g　lect・・e・expl・i・i・g　th・w・・k…di・pl・y　i・th・
Lighting　Design：Haruki　Kaito　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Museum　Collection　Galleries　or　special　exhibitions．　These　talks　were
Musicians：Tadashi　Aoyama・Tomoko　Ono（Mandohn），　Akiko　Iwaki　　　　aimed　at　large－scale　audiences　and　held　in　the　lecture　hall．
　　　　　　　　（Harp），　Morio　Kitagawa（Flute），Yuko　Hara（Viola）　　　　　　　　　　participants：
Ti・k・t・・1・・500　yen　　　　　　　　　　　　　　p・im・ry・S・h・・1（・g・d　7　t・12）・587（79・・up・）
P・・ti・ip・・t・・100　　　　　　　　　　　　　　　J・ni・・High　S・h・・1（・g・d　l3t・15）・172（l　g…p・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Over　age　of　l　6：220（6　groups）
■Program　for　the　Disabled　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Total　participants：979（14groups）
Special　Viewing　Session　for　the　Corot　Exhibition
After　a　30’minute　general　explanation　of　the　works　in　the　Corot　　　　■Museum　Visit　for　Extracurricular　Activity
・・hibiti・・，・i・it・・s　w・・e　all・w・d　t・f・eely　el・j・y・th・・exhibiti…　　　　Th・・e　g・・up・i・it・inv・1ved・middl・・ch・・1　and・high　sch・・1・t・dent・i・
June　28（Sat・）18：00－20：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　coordination　with　their　Integrated　Courses　at　school．　The　Education
With　S・pP・・t　by・Mit・ubi・hi　C・・p・・ati・n・，1・c・　　　　　　　St・ff　m・mb…g・id・d　these　g…p・，・nd　p…id・d　il・f・rm・ti・n　regarding
Participants：147　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　curator’s　job，　art　works，　and　the　art　museum　itself，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Junior　High　School（aged　l3to　l5）：44（9　groups）
3）Family　Program　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Over　age　of　l6：2（2　group）
The　Family　Program　is　a　lree　program　held　on　the　2nd　and　4th　Saturdays　　　　Total　participants：46（llgroups）
of　every　month，　aiming　at　children　aged　6－10and　accompanying
adults・Two　different　programs・“Biju－tool”and“Doyo　Bijutsu”（Saturday　　　　■Teachers’　Program
art　workshop），　are　conducted　by　members　of　the　Education　　　　This　program　has　been　designed　for　elementary，　Illiddle　school，　and
Department　staff　and　Volunteer　Staff・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　high　schoo1　teachers　and　other　educational　staff　meml）ers．　The　program
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　includes　a　brief　overview　of　the　exhibition’s　contents，　discussioll　of　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　few　works　on　display　and　free　entry　to　the　exhil）iti（）1｜，
56
All　18：00－18：40，　Lectu　re　Ilall、　frcc　olcharge　　　　　　　　　　　　　　　l）eccmbcl’19（Fri．）Workshops　oII　a　Way　ol　S【・u川g　Art　Works／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lntrodtic・tiOll（）I　Art　Card
Related　to　the　exhibition“Venus　of　Urbino”　　　　　　　 　　 　　　　　　　Jal川ary　9（FrL）　　1．ecttiresト‘ltaiitlTl　Old　Master　Paii｜tillgss”1）y　ShinstLke
∧pri同（Fri．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wa佃1abe　and“PailltillgJs　il川1e　20th　cellmry”by
Lectur｛・r：Shinsuk（i　Wat2111al）い（（：urator，　NMWA）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroya　Murakami
P・rti・iP・・t・・124（E・hibiti・n　vi・wi・9・・ly・5：う）　　　　　　　　」川1・・ry・23（Fri．）Le（・mres“C・1・m｛L・ic・ti・11　alld　V・・ic・P・・jclCti・・”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Norio　lshizawa（N日K　broadcaster）alld
Related　to　the　exhibition“Corot”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“lnformation　oll　Visit（）rs　at　the　Museum”by　Ryo
Julle　27（FrL）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saito（Kyoei　Building　Maintenance　Coml）any）
｜舳lr・r・M・g・1・i」i・9・・k・（gllr・・t°「・NMWA）　　　　　　　J。…ワ25（SUII．）L・・t・res・・L・C・rb・・i・・al・d　the　M・i・B・ildil・9”by
Pilrticil）allts：47（Exhibition　vlewil190nly：29）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiyuki　Yamalla　al｜d“Le　Corbusier　and　Modern
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Architecture　in、lapalゴ1　by　Hiroshi　Matsukuma
R・1…d・・tl三rexhil・iti・n“Vilhelm　Hamme「sh②ド’　 　　　F。bruaツ5（Thu．）Lec・。，。、・C。ndし1，・illg　T・ur・f・・Child・e・・by　Y・k・
（．）ctober　l7（Fri・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Terashima　and・Volullteer　Activities　at　the
L・・ture・・Na・ki　Sat・（Curat・1，　NMWA）　　　　　　　　　　　　　Mし1seum・by　Y・k・W・・ag・i
P・「ti・ipantg．：35（Exhibiti°n　vlewing°nly：2°）　　　　　　F。b，u剛2（・・。．）T，・。1。f　D。y。　B・j。t、u　p，。9，am・・。w－w・w
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wonderful　MuseUm”
■Teachers’Summer　SeminarsJ、ly　31σh。．）9・30－15・30，　NMWA，　F・ee・f・h・・g・　　　　　　F・b・uary・18（W・d・）Ob・erv・ti・n・I　S・h・・I　G・11・「y　Talk（1°「new　staff）
Organized　with　Musashino　City　Study　Group　of　Primary　School　and　　　　　February　26　Crhu．）　Trial　of　School　Gallery　Talk　by　new　stafl　members
Junior　High　School　Art　Teachers’Study　Group　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　8（Sull．）　　　Meeting　forall　the　volunteers　to　get　acquainted
Pa「ticipants：84　　　　　　　　　　　　　M。，ch　l4（S、t．）　Ob、e，vati。n，、f・D。y・Bil・t・・p・・g・am（1・・new
含麟謬。g6＝・・…nalM・・eum・・M・d・・nA・しT・ky・・M。，ch28（S。、）：：ll，va・一。fD。y。B・j。・・up・・g・am（…new
O，gani，ed　wi・h　T。，。k・・，・h・N・d・nal　M・・eum・f　M・d・m　A・t，　T・ky・　　　　　　staff）
and　the　Museum　of　Contempora　ry　Art，　Tokyo．
P。r，i。ip。nt，、78　　　　　　　　　　　　Revi・w・f　S・h°・1　Gallery　Talks：」uly　25（F「i・）
Other　seminars
Total　participants：ll8（7　groups）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6）Internships
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　As　I）art　of　its　mission（）f　developing　human　resources　in　areas　related　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　western　art　and　also　as　a　way　to　further　garner　and　broaden
、1，。P。由、ip。，，d　i。・，ai、i。g、e・si・n・h・1d・h…gh…th・yea・i…d・・　edVcati・nal　p・；9・am・，　wlth　eaCnlnt三m　taklng　Pa「t　ln　hands“°n　w°「k’n
t。acq。i，e　th。　k。。w1。dge　and　tech・ique・necess・ry・f・・th・i・acti・iti・・．　thelr・w・・peclflc　a「ea°f　sl’eclallzah°n・
In　2008，19　new　members　joined　our　volunteer　team，　bringing　the　total　　　　　　　　．
numb。，。1。。lunt，ers　t。34．　The　new　m・mb・・s　att・・d・d　t・ai・i・g　　［Ed・・atl・P］．．．　　　．　．
・ess・・n・a・p・ep・・a…）・f…h…ac・M・・ess・・・…g…m…9・　　ご補；㍗㍑㍑濃uda’Runk°Esakl
．A，ti。iti。，　　　　　　　　　　　　　　S・n・ryi・・「：Y°k°Te「ashima
竃職瓢＝；ム　　h欝竃＝諜三㌶1÷，、－d，he
M。d。　di、pl。y、，。　h，lp。i、i・。，s　leam　ab…NMWA・・1・…e・ac・i・i・i・・　　Main　Building
蒜、瓢ced　thei「acc°mplishments　t°visit°「s　du「ing　the“FUN　DAY　［…a・・…1］
繍1鷲＝：＝：＝㌶㎞羅撫三blmg＿一＿＿he
．T，a、。、。g　and　M。，，・。gs　　　　　　　　　w°「ks　in　the　c°llecti°ns　and　c°mpiling　a　catal°gue・
April　l9（Sat．）　　　Lecture／Presentation　of　new　highlight　courses　for　　　　｜【ハtern二Yukari　Yano
　　　　　　　　　　　　　　　　S・h・・1G・ll・ry・T・lk　　　　　　　　　T。・m・Ap・iI　l7－A・g・・t　31
June　l2Crhu．）　　Trial　of　Doyo　Bilutsu　program‘‘lchi，　Ni，　san，　shi，　　　　supervisor：Mina　oya
　　　　　　　　　　　　　　　　Go！Rodin”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Training　Program：Assisted　with　the　preparation　of　the　exhibltion“Frank
September　4（Thu．）Meeting　on　the　up－coming　event“FUN　DAY”　　　　　　　　　Brangwyn”
October　l6（Thu．）　Review　ol　the　activities　implemented　by　the
　　　　　　　　　　　　　　　　volunteers　in　the　first　half　of　2008
N。vemb。，7（F，L）・ve，vi。w。f、p。。mi。g・，ai。i。g・essi・ns　and　7）C°°pe「ati°n　with　Othe「lnstituti°ns
　　　　　　　　　　　　　　　　necessary　paperwork　for　new　volunteer　stalf　　　　Off－campus　Course　for　the　Tokyo　Metropolitan　Asuka　and　Oizumi
　　　　　　　　　　　　　　　　members　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sakura　Senior　High　Schools
N。vemb。，14（F，i．）Lect。，e，・Fl。mi、h　Old　M・・t・・P・i・d・g・・by　At・u・hi　June　l3（F・L），　O…b・・24（F・L）・・d・・m・d・t・・f・・m　th・p「°9「ams°f
　　　　　　　　　　　　　　　　Shi・f・li　and・F・ench　P・i・ti・g・i・th・19th　Cent・ry”　　Fun　with　C・ll・・ti…
　　　　　　　　　　　　　　　　by　Megumi　Jingaoka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Participants：10
N°vember28（Fri〕麟三馴籔灘iご蕊㌃瓢麗＝漂1㍑漂（，，、〕，、。（，。，〕，21
　5（剛欝謙㌶鞭1瀦鷲當…－m・
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Cooperation　with　the　Graduate　School　of　Humanities　and
Sociology，　the　University　of　Tokyo
Term：April　l，2008－March　31，2009
This　program　sought　to　deepen　the　understanding　of　Cultural　Materials
Research　specialists　in　this　program　and　carry　out　mutual　exchange　on
research　and　education．
8）Publications
■Exhibition　brochures
“coroド
“Vilhelm　Hammersh②i”
“The　Louvre”
■Junior　Passports
Exhibition　guide　for　primary　school　and　junior　high　school　students：
‘LCoroビ
“Vilhelm　Hammersh¢i”
“The　Louvre”
．Zephyros
NMWA　Newsletter，　No．35－No．38
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yoko　Terashima，　Saki　Yokoyama，　Yuko　Waragai）
Staff　List
Educiition　Department：
Yoko　Terashima
Saki　Yokoyama
Shigehiro　Maezono
Yuko　Waragai
Atsuko　Sato（Guest　Researcher）
Volunteer　Staff：
T《）moko　Arai，　Marie　Ando，　Sachiko　Ishikawa，　Kiiko　Isoda，　Takako　Ito，
Naoko　lnoue，　Shigeru　Ogawa，　Maki　Ozao，　Enko　Kurimori，　Hiroe　Sato，
Koichi　Sawano，　Wakana　Shibata，　Eiko　Shirota，　Yuki　Suzuki，　Takenori
Tar）iguchi，　Naoko　Terashima，　Yasuko　Nagai，　Keiko　Nakano，　Hiromi
Nakamura，　Noriko　Hashimoto，　Tamaki　Hatanaka，　Akemi　Hamada，
Kaneko　Hinotani，　Megumi　Hiraga，　Keiko　Fukura，　Nobuo　Bunya，　Hisayo
Bessho，　Naoya　Maeda，　Chiho　Michioka，　Michiko　Miyoshi，　Hiroe
M（．）riyasu，Mitsue　Yamamoto，　Misako　Yokohata，　Ayako　Yoshida
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FUN　DAY　2008　セイビまるごとお楽しみ！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∩　　・
FUN　DAY　2008　Let’s　Enj（）y　all　of　the　NMWA！！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
1川」：2｛｝08fド9月20川（｜つ、2111qD
Vemle：Mus（コum（ollection　Galleries（Main　Building。and　New　Wing）　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　1　　5㍗
゜・gamze「・NatK）11111　Mureum°f　WCste「1’今「t．．、　．　　　　　　　　・【幾　ご
．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いトパリダ　　　　　　　　　　働夢亙゜a‘
・ごご’　　　子
鷲
1
FUN　DAY　2008はlli三年に引き続いて行なわれた、国立西洋美術館　　　　た。今後も、さらに充実したプログラムを行なっていきたい。
無料開放プログラムである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横山佐紀）
　その目的は、すでに当館を知っている人ばかりでなく、当館や美
術館にあまり足を．運ぶことのない人たちに、当館のコレクションや活　　　　企画：国立西洋美術館教育普及室
動を知ってもらうことにある一／本年のFUN　DAYは、OPEN　museumプ　　　協ノJ：フィルハーモニア東京
ログラムの．・環として行なわれた、、
　FUN　DAY　2年日にあたる本年は、昨年同様、当館の常設作品を
楽しむためのプログラムの実施に加え、ボランティアスタッフ2期生
の募集の時期と重なったことから、ボランティアスタッフの活動紹介
コーナーを設けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fun　Day　2008・　continuin9　f「om　last　year，　was　a　pr・9ram　of　free　days　at
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　NMWA．　当日は、入館者全員に入場券代わりのマグネットバッジを配布し、　　　　The　aim　of　this　pr。gram　was　t。　attrac．t　not　only　those　who　know　the
「美術館を楽しむプログラム」として、以ドの6プログラムを行なった。　　　museum，　but　also　those　who　d（）n・t　ofter）　visit　museums、　ours　included，
1）建築ツアー（建築関係者による、本館をめぐるツアー）、2）ギャラ　　　and　make　them　aware　of　（）ur・collecti・ns　an（1　progrElms．　This　year’s　Fun
リートーク「常設展、この1点」（ボランティアスタッフが常設作品1点　　　　Day　was「un　as（）ne　element　of　the　OPEN　museum　p「09「am’
について行なう1・分間のトーク）、3）常設展クイズ（轍の㈱1　，。；i㌶。鷲1，11隠溜∵f∴：，：濃a；謡瓢：i工
点を取り一ヒげたクイズシート、解説つき）、4）フォトサービス（プロの　　　　permanent　Collection　Galleries．　Coinciding　with　the　search　for　a　second
カメラマンによる前庭での記念撮影）、5）パズル（常設作品を拡大　　　　round　of　Volunteer　Staff　members，　a　b（）oth　was　set　up　on　Fun　Days　to
し、パズルにしたもの。制限時間内での完成をめざす）、6）前庭コ　　　int「oduce　the　activities　of　the　museum’s　voluntee「staff’　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　On　the　Fun　Days，　each　person　entering　the　museum　was　glven　a
ンサート（《地獄の門》の前でのコンサート）。建築ツアーは事前に　　　magnetic　badge　rather　than　an　entrance　ticket、　and　the　following　six
何度も勉強会を行なった上で実施され、また建築関係の専門家に　　　　“programs　for　Enjoying　the　Museum”were　held：
よるツアーだったこともあり、非常に好評であった。　　　　　　　　　　　　1）A「chitectu「al　tou「s（tou「of　the　Main　Building　by　a「chitectu「ally
また・ボランテ・ア紹介コ＋では・これまでボランティアスタ・　、）ご器1；罵潟。，k、。，h。　P。，mane。、　C。11ec，、。。　G。ll。，、。s”
フが行なってきたファミリープログラムやクリスマス・プログラムを紹　　　　　　　（volunteers　introduced　one　art　work　in　the　galleries　in　10minute
介するボードを作成し、プログラムで実際に使用したワークシート　　　　　　talks）
なども手にとって見ることができるよう展示を行なった。ボランティ　　　　　3）Permanent　Collection　Galle「ies　Quiz（quiz　sheets　with
アスタ・フによって貸出が行なオ・れている「びじゅつ一る」も・部展　、）：㍑麗課蒜＝，1慧；C麗＝：1）、。，he
示したところ、来館した親子や子どもに人気であった。当館におけ　　　　　　Museum　Forecourt　by　a　professional　photographer）
るボランティア活動を幅広く紹介する良い機会となった，，　　　　　　　　　5）Puzzles（a　photo　of　a　work　in　the　museum　collection　was
　残念ながら台風の時期にあたったために天候に恵まれず、昨年　　　　　　enla「9ed　and　made　into　a　jigsaw　Puzzle’The　goal　was　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　assemble　the　puzzle　within　a　set　time　period．）
よりも来館者数は少なかったが、本館、新館共に開館していた昨年　　　　　6）Concert．in　the　Forecourt（Concert．in　fr。nt、of　The、Gates、ofHeの
とは異なり本館のみの開館であったため、適切な来館者数であっ　　　　　The　architecture　tours　were　extremely　popular　because　they　were
たと考えている。本年のFUN　DAYはOPEN　museumプログラムのひ　　　　held　after　many　advance　study　meetings，　and　were　conducted　by
とつとなったため、パズル、フォトサービスなどエプソン、電通のこ協　　　　a「chitectu「al　sPecialists’　　。　　　　．　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Further，　the　Volunteer　Activities　Corner　displayed　boards　presentlng
力を得て昨年よりもさらに充実したプログラムを行なうことができ　　　the　previous　activities　of　the　volunteer　g．　taff，　such　as　Family　programs
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and　the　Christm《1s　Program、　alld　the　Corner　also　displ～iyed　the　actual
worksheets　and　other　materials　used　in　programs．　A　section　of　the
Bijutool　program　operated　by　the　Volunteer　staff　was　also　displayed，
and　it　was　particularly　popular　with　families　and　yc）ung　visitors．　This
corner　provided　a　good　oPPortullity　for　an　introduction　of　the　broad
range（．）f　volunteer　activities　at　the　NMWA．
　　Unlortunately，　this　year’s　Fun　Days　were　marred　by　typhoon　weather，
and　this　meant　fewer　participallts　than　the　previous　year．　However，　this
year　only　the　Main　Buildillg　was　opened，　unlike　Iast　year　when　both　the
New　Wing　and　the　Main　Buiiding　were　open，　and　thus　the　number　of
visit（．）rs　was　actuaily　appro｛）riate　for　the　scale（）f　space　available．
　　This　year’s　Fun　Day　was　part　of　the　OPEN　museum　programs　and　thus
the　puzzles，　photo　service　and　other　aspects　were　carried　out　with　the
support　of　Epson　and　Dentsu．　This　meant　that　the　programs　were　more
fully　realized　than　they　had　been　in　the　past．　We　hope　to　work　with
these　partners　to　present　even　better　and　more　developed　programs　in
the　future．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Saki　Yokoyama）
Planning：NMWA　Educ．ation　Department
In　cooperation　with：Philharmonia　Tokyo
Io
OPEN　mllseUm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sいrtillg　ill　fiscai　2007，　the（．）PEN　MUs（iUM　l）rojec：t　was　developed　by　the
嗣・蹴酬1よ・r成19・1渡より・よ1）多くの人1・・11館を楽しんで　1、1；ぽill∵：lllllnl。ll∴】蕊瓢1：1㍑1：、；11、ll：諜（llllぽ
もらい、かつより開かれた）ミ術館をU指すプロジェクトOPEN　　　sttpported　by　its　official　partllers，　Seiko　Epson　Corl）oration　and　Epson
mUscumを発足し、オフィシャル・パートナーとしてセイコーエプソン　　　　Sales　Japan　（’orporation．
株式会社およびエプソン販売株式会社から支援を受けている．．　　　　　　The　OPEN　mlls（’ttm　P「oject　ailns　to　make　the　a「t　museum　a　Place
・PEN　m－nとは・多様な機関端没とのつなが・）を大切（・し　：1：lll，lll，ll：）：lill蒜：ll∵；illl》、∵：ll惜1、：＝濃（：惣
ながら、）こ術を通して人々が出会う開かれたk術館を目ざすプロ　　　　《｝ffers　a　variety　of～art　work　to　c－it）joy〔alKl　view，　while　providing　people
ジェクトである，，その基本コンセプトは、さまざまな．美術の見かたや　　　　with　a　place　where　they　call　encoullter　a　diverse　array　of　viewpoints
楽しみかたを提供し、多様なものの見かたや考えかたに接するこ　　　　and　philosophies　on　a「t　wo「ks’　To　fa（’ilitate　these　90als・new　media　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　introduced　to　c’xistillg　I）rogralns，　making　this　fiscal　yeaピs　OPEN
とのできる場を人々に提供するといっものである。そのために、既　　　museum　all　the　m（）re　involvillg，　whether　for　individuals，　family　or　group
存のプログラムを充実させつつ新たなメディアを取り入れ、ひとりで　　　visitors．
も家族でも、グループでも参加することのできるプログラムをOPEN　　　　The　fiscal　2008　versi・ll・f　the　OPEN　museum　Project　included　the
museumプログラムとして昨年度より行なっている。　　　　　　　　　　following　P「09「ams’The　Fun　Day　2008（da￥s　on　which　Pe「manent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　collection　galleries　were　open　for　free）；educational　programs　related　to
　　OPEN　museumプロジェクト2年目にあたる20年度は、以．下のプロ　　　　permanent　collection　galleries，　such　as　the　family　program　Doyo　Bijutsu
グラムを実施した。常設展を無料開放するFUN　DAY　2008、常設展　　　　（Saturday　Art　Workshop，　for　details　see　its　descriptive　page．　The　same
関連教育普及プログラム（ファミリープログラム“どようびじゅつ”。　　　aPPIies　fo「P「09「ams　listed　below・）；Lectu「e≡Conce「t　held　in　conjunction
詳細は該当項目を参照・以下同じ）・コ・一展レクチャーコンサー 　ご二：；。漂蒜顎濡ご二惣麗蒜謬瓢il
ト（7月10日）、「Museum　X’mas　in国立西洋美術館美術館でクリス　　　　Guide　was　played　during（）pening　h。urs，　and　a　large．scale　panel　was
マス」（ll月28日一2009年1月4日）である。これらに加え、昨年に引き　　　　displayed　about　Tf？e　Port　ot’　Saitit－Trθρez、　replacing　last　year’s　panel　on
続き本館エントランスにおいて「映像ガイド」を常時．L映したほか、　　　Water　Lilies・Sta「ting　this　fiscal　yea「，　lists（）f　wo「ks　on　disPlay　in　the
大型作品パネルとしで臓》（・替わり《サン・ト・ぺの港》を新た　㌫；顎割、蒜ぽぽi，；1㍑1蒜蕊蕊llご）器：
に掲出した。また、来館者サービスとして今年度より、常設展作品　　　　galleries．　Similarly，　the　mini－museum　c：ut。ut　guide　designed　from　works
リスト（和文、英文）を展示替毎に作成・配布したほか、常設展作品　　　　in　the　permanent　galleries　was　distributed，　while　Christmas　cards　and
をデザインしたミニミュージアムや、クリスマス期間にはグリーティン　　　　memo　holde「s　we「e　dist「ibuted　du「in9　the　Ch「isnnas　season’
グカードや・モピ・トを酉己布した．　　　　　Ep三：麗、：㌶蒜1慧。f：：。Sllww・7．（lg。鷺a＝1
　　本プロジェクトに対し、セイコーエプソン株式会社およびエプソ　　　for・distribution　related　to．works　in　the　collection，　and　provide　an　even
ン販売株式会社の支援を得ることで、所蔵作品に関連する新たな　　　　more　thorough　service　to　visitors　than　possible　in　previous　years・　Each
配布物を作成するなど、昨年よりもさらに充実した来館者サービス　　　　of　the　P「o．￥「ams　was　well　attended’　and　the　P「09「ams　have　P「oved　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　very　effective　method　of　raising　awareness　of　NMWA　collections　and
の実施が可能となった。それぞれのプログラムには多くの参加者　　　　activities．　We　hope　to　provide　ever　more　developed　programs　next
があり、当館のコレクションや活動への認知を高めるために、たい　　　fiscal　year，　the　third　year　of　the　program，　inviting　all　the　more　people　to
へん有効であった。3年目となる来年度も、国立西洋美術館が人々　　　　conside「the　NMWA　an　oPen　museum・　　　　　（Saki　Yok°yama）
により開かれた・美術館となるよう、プログラムの更なる充実に努め
たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横山佐紀）
国立西洋美術館
open　museum
・↑1
Touch　the　Museumβ　映像と音でめぐる常設展
Touch　the　Museum（beta）：Multimedia　tourof　the　permanent　collection
会期：2009年2月9－14日
主催：国立西洋美術館
Duration：9－14　February　2009
0rganizer：National　Museum　of　Western　Art
「Touch　the　Museumβ　映像と音でめぐる常設展」は、文化庁か　　　　　こうして、音声／言語から画像tt映像への転換という意識の中、
らの平成20年度委託業務に基づいて製作した音声・映像ガイドの　　　　ネットワークとも切り結んだ新たな美術鑑賞ツールを探る試みとし
実証実験である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、「Touch　the　Museum」は小さくない意味をもつのではないかと
　昨今、私たちの生活に欠かせないものとなった携帯電話をはじ　　　思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新藤淳）
めとするモバイル機器は、近年ではさらに，急速な多機能化を遂げ
たことで、とりわけ視聴覚コンテンッの流通と消費の形態を大きく変　　　　コンテンツ製作：株式会社NHKエデュケーショナル
えつつある。とくにここ2、3・年のあいだに、欧米の美術館・博物館　　　　システム開発：有限会社シネティクス
では、iPhoneやNintendo　DSといったモバイル端末を用いた新世代
型の作品鑑賞ガイドへの関心が高まってきた。そもそも美術作品
という視覚媒体を扱う場において、こうした変化に対して一定に敏
感な反応があるのは、ある意味で当然のことかもしれない。かねて
蝋術館では・馴・関連する写真や映願料を並置するよう　隠＝lel：f忽㍑Sgぽ㌻蒜ご⊇監蒜
な展示手法が模索されてきた。とはいえ、美術館において来館者　　　　Affairs．
個々の鑑賞を支援するための一般的なツールは、いまだ「音声ガ　　　　Mobile　devices・such　as　the　mobile　telePhones　that　seem　to　have
イド（オーデ・オ・ツアー）」に留まっている・iPh・neなどを用いた鑑　惣；：惣lt：1＝ぽ慧1㌘㌶麟ddl＝；1
賞ガイドへの興味は、言語情報（音声）に特化した既存の鑑賞補助　　　functions　of　obtaining　and　consuming　AV　contents．　particularly　in　the
から、新たに視覚情報を中心とするそれへの移行を果たそうという　　　last　two　to　th「ee　yea「s，　inte「est　has　inc「eased　in　weste「n　museums　in
馴を物語っている・　　　　　　濃蒜rご＝霊；1蕊惣蕊鷺ぽ澱
　Apple社製iPod　touchを利用した当館の「Touch　the　Museum」　　　Needless　to　say，　there　has　not　been　a　uniform　reaction　to　this　change　in
も、大きくはこのような潮流の中にある。実証実験では、40点の作　　　the　case　of　visual　media　such　as　a「t　wo「ks’In　addition・exhibition
ll－“1解説（音声と画像）と・12本のコ＋解説（動画と音声）・さら（・　㌶隠霊1、＃1㌶1；：ln蒜ぱ徽㌫＝1
は本館コルビュジエ建築の解説（動画と音声）や音楽コンテンツな　　　the　basic　tool　used　to　support　the　viewing　experiences　of　the　many
どを川意し、それらを独自の位置測位システムと連動させながら、　　　diffe「ent　individuals　who　visit　a　museum　is　limited　to　an　audio　tou「・The
鑑賞者が効率的にアクセスできるよう酉己置した・こうしたコンテンツ　＝＝蒜麗1：、lli蒜、麟。Cl蒜。霊蕊1：
は、絵の前で画像や映像を提供することの功罪について有識者と　　　of・audio　information，　and　shifting　to　a　new　guide　form　centered　on
の議論などを経たうえで、映像の教育的活用を専門としているNHK　　　visual　info「mation’
エデュケーシ・ナ・レが製作したものである（たとえば・端末ばかりに　P。lh5《㍑：㍑蒜㌶a＝；隠i；ll，蒜1≒㍍ll
鑑賞者の意識が集中するのではなく、彼らの視線が壁に掛けられ　　　　version　of　the　program　involved　40　art　work　explanations（audio　and
た実作品と端末画面上に現われる映像とを自由に往還できるよう　　　still　images），12　co「ne「a「ea　exPlanations（video　and　audio）and
工夫を施した）・その結果・利用者の9割弱（回答数843）がガイド　驚：＝隠惣遮憶，三㍑蒜麗lll蕊li
の内容を理解しやすかったと回答するなど、展示室への映像の導　　　　accessed　through　a　unique　positioning　system　that　allowed　viewers
入は、事前の予想を遥かに上回る好評を得た。また、iPod　touchを　　　effective　access　to　the　info「mation・　The　content　of　the　Tou（’h　tfi（～
用いた第一の理由は・その操作性の高さ（・あった龍験ではお　竺蒜，9：ll遮、：；蕊。bl、隠、：：－1蕊1】蕊㍑li（㍑
よそ8割の利用者が、われわれの開発したアプリケーションの操作　　　　consultation　with　specialists　about　the　pros　and　cons　of　presenhng
を容易だと答えた。まだ改善の余地はあるにせよ、機能面に関して　　　either　still　images　or　moving　images　in　fr・nt・f　the　art　w・rks・Quc，，sti・Ils
も淀以上の有雛を認められたと言ってよ…　　　蕊蕊艦㍑蒜：蒜1蒜ll㌶蒜1愁當
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to　encourage　the　vieweピs　focus　to　move　back　and　forth　between　the
actual　art　work　hanging　on　the　wall　and　the　image　appearing　on　the
terminal．　According　to　our　su　rvey，　iust　under　90　percent　of　the　viewers
（lr（．）m　a　total　answer　pool　of　843）answered　that　the　guides’contents
were　easy　to　understand，　and　the　introduction　of　video　in　the　exhibition
galleries　was　favorably　received　as　having　slightly　increased　their
expectations　regarding　such　devices．　Further，　the　first　reason　for　the　use
of　the　iPod　Touch　was　its　ease　ol　use，　During　the　tests，　approximately　80
percent　of　users　answered　that　it　was　easy　to　use　the　application　we
developed．　Whether　or　not　there　was　room　for　improvement，　regarding
functionality、　it　is　good　that　effectiveness　exceeding　a　certain　standard
was　acknowledged．
　　Thus，　in　the　awareness　of　switching　from　voice／words　to
image／video，　the　Touch　theルluseum　program　can　be　considered　to　be
the　first　step　towards　finding　a　new　art　viewing　tool　that　connects　with
the　Internet．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（AtsushiShinfuji）
Contents　production：NHK　Educational　Corporation
App）ication　development：SYNETICS　LTD．
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展覧会貸出作品一覧
List　of　Loans
「田園讃歌近代絵画に見る自然と人間」　　　　　　　　　　　　　　　「線の巨匠たち　　アムステルダム歴史博物館所蔵素描・版画展」
（Songs　in　Praise　of　Rural　Life：The　Nature　and　Man　Relationship　in　　　　（The　Connoisseur’s　Eye：Master　Drawings　and　Prints　from　the
　　　　　　　Modern　Art）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amsterdams　Historisch　Museum）
2008年2月23日一4月6L｜ひろしま美術館　　　　　　　　　　　　　　　　2008．年10月11日一11月241三1東京藝術大学大学美術館
2008年4月19日一6月ln山梨県立美術館　　　　　　　　　　　　　　　　D．2001－0001アドルフ・ムイユロン《自作エッチング「ヤン・シックス」を
P．1959－Ol23　レオン・オーギュスタン・レルミット《落穂拾い》cat．no．1一　　　　　　　　　見るレンブラント》cat．no．62，　repr．　color．
　　　　　　　32，repr．　color．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「バチカンの名宝とキリシタン文化」
「マティスとボナール地中海の光の中へ」　　　　　　　　　　　　　（Masterpieces　from　the　Vatican　Museums　and　Christian　Culture　in
（Matisse　et　Bonnard．　Lumiさre　de　la　M6diterran6e）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japan）
2008年3川5日一5月25n川村記念美術館　　　　　　　　　　　　　　　　2008年ll月10ー2009年1月12日長崎歴史文化博物館
2008年5月31日一7月27日神奈川県立近代美術館．葉lli　　　　　　　　　P．1998－0002　カルロ・ドルチ《悲しみの聖母》cat．no．224，　repr．　color．
P．1996－0002　ピエール・ボナール《花》cat．no，84，　repr．　color．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「セザンヌ主義：父と呼ばれる画家への礼讃」
「静かなる情熱藤川勇造とロダンの美」　　　　　　　　　　　　　　（Homage　to　C6zanne：His　lnfluence　on　the　Development　of　Twentieth
（Quiet　Dynamism：Yuzo　Fujikawa　and　the　Art　of　Rodin）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Century　painting）
2008年4月5日一5J」18日香川県・立ミュージアム　　　　　　　　　　　　　2008年ll月15ロー2009年IJ」2511横浜美術館
S．1959－0027オーギュスト・ロダン《鼻のつぶれた男》cat．no．1，repr．　　　　P・1978－0005ポール・セザンヌ《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの
　　　　　　　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木々》cat・no・75，　repr・　color・
S．1959－0026オーギュスト・ロダン《花．子の頭部》cat．no．8，　repr．　color、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ドーミエ人間喜劇」
「コレクション小企画展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Daumier　and　the　Human　Comedy）
2008年6JS1411　一　12JJ71　i大原美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月29日一12月21日伊丹ll∫立美術館
P．19，　59．0196ギュスターヴ・モロー《牢獄のサロメ》　　　　　　　　　　　P・1984－OOO1オノレ・ドーミエ《観劇》
「ヴィルヘルム・ハンマースホイ展」　　　　　　　　　　　　　　　　　「クロード・モネ《印象・日の出》展」
（Vilhelm　HammershのD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Claude　Monet［lmpression，soleil　levant］）
2008年6月2411＿gJ」7［1　London，　Royal　Academy　of　Arts　　　　　　　　　2008　ii　1｛　12月23日一2009年2月8｝1名古屋市美術館
P．20（）8－OOO3ヴィルヘルム・ハンマースホイ《ピァノを弾く妻イーダの　　　　P・1959－0149　クロード・モネ《波立つプールヴィルの海》cat．no．ll，
　　　　　　　　いる室内》cat．no．67，　repr，　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　repr・color・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P1959－Ol66　カミーユ・ピサロ《冬景色》cat．no．22，　repr．　color．
「ジョン・エヴァレット・ミレイ展」
（J。hn　Eve，ett　Mill。i，）　　　　　　　　　　　　「影」
2008年8月30日一101」26日Bunkamuraザ・ミュージアム　　　　　　　　　　（La　Sombra）
Pl975－0004　ジョン・エヴァレット・ミレイ《あひるの子》cat．no．53，　repr．　　　　2009年2月10日一5月17rl　Museo　Thyssen－Bornemisza，　Madrid
　　　　　　　color、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－Ol47クロード・モネ《並木道（サン＝シメオン農場の道）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　catno．55，　repr．　color．
「コレクションノ」・企画展」
2008年g川ll＿12Jj31日Randers　Museum（Denmark）　　　　　　　　　「フランス絵画の19世紀　アカデミスムから印象派へ」
P．1965．0004　クロード・モネ《セーヌ河の．朝》　　　　　　　　　　　　　　（La　peinture　frangaise　du　XIXe　siecle：acad6misme　et　m（）dernit6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月611－5月31日島根県、玩美術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年6月12B－8月31H横浜美術館
「コロー光と追憶の変奏曲」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1996－0001ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》cat．n（）．38，　repr．
（Corot：souvenirs　et　variations）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　color．（島札↓・枯ii兵）
2008年9月13U－12月711神戸．市立博物館　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－Ol65　カミーユ・ピサロ《、乞ち話》cat．no．66，　repr．　color．（島根
P．1959－0077モーリス・ドニ《ヴィラ・メディチ、ローマ》cat．no．19，　repr．　　　　　　　　　のみ）
　　　　　　　color．
P．1959－Ol83　ピエール＝オーギュスト・ルノワール《木かげ》cat．no．75，
　　　　　　　　repr．　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「肖像の100年　ルノワール、モディリアー二、ピカソ」
P」970－0003　カミーユ・コロー《ナポリの浜の思い出》cat．no．109，　　　　　（A　Century　of　Portraiture：Renoir，　Modigliani，　Picasso　and　other　artists
　　　　　　　　repr．　color．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　the　Collection）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年3月14日一6月21日ポーラ）こ術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．1959－Olllジャン＝ジャック・エンネル《婦人像》cat．no．22，　rel）r．
「Happy　Mother，　Happy　Children：微笑みの太陽・母と子の詩」　　　　　　　　　　color．
2008イ1三10月4目一12∫」14日．東タ1（↑詳1ご）き稀∫6官
P．1986－OOO1モーリス・ドニ《雌烏と少女》cat．no．16，　repr．　color．
新収作1：nii・覧
List　of　New　Acquisitions
1絵画1　　　　　　　　　　　　　　　　267刈84ml・　　　　　　　　　　　　　　　G・L’oog－ooo6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2008・0001
カ，レ。．インノチェンツ。．カル。＿ネ［168（」一　　　　　　、　　　　　アウグスティン・ヒルシュフ・一ゲル［1503－
177r，1　　　　　　　　　イスラエル’フ・ン’メ・ケ不ム［1440／45－1503］　155：3］
《聖フ。リ。クスと聖アダウクト。スの栄光》　　《不鋤合いなカ・プル》　　　　　《？’　1‘　111に挟まれた川のある風景》
㌫㌦ス　　　　甥ここヴ・ング　　　　翌㌘・
90。120Cm　　　　　　　　　　161×1（）8　mm　　　　　　　　　　l39×168　mni
C、，1。lnn。cenz。　C、，1。n。［1686．1775］　　1・・ah・1・・n　Meckenem［1440／45－1503］　　A・gusti・Hi・schv（）8・1［1503“1553］
Tt，。．Gl。揃，ati。η。fSt．．Fe／α。nd・St　　　The〃1－〃at・h・d　C・・ρ～・　　　　　　＆…ム・・d∫C・ρ・ω・th　R・・た・・t　L・fr°nd
Ada、，tUS　　　　　’　　　・．1496　　　　　　　　　　Rig／・「
1759－61　　　　　　　　　　E・9・avi・g　　　　　　　　　　l「）46．Oil。＿vas　　　　　　　　　161×108　mm　　　　　　　　　Etchm；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－OOO2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　139×168　mm
90×　120Crn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2008－0007P2008・｛｝001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MZの画家（おそらくマテウス・ツァジンガー）
ウジ。＿ヌ．カリエール［1849．1906］　　　《恋人たち（繊）》　　　　　　メルヒオール・・ルヒ［1527頃1588購］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《1’字架の男（ハマン）》《自画f象》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1500年頃
霊1腰ス　　　　㌶：㌫イング　　　　竺一ヴ1ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜65×97mm42×33cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meister　MZ（Matthaus　Zasinger）
1蹴篇・ie・e［184919・6］　　忽；1ε゜fL°ve「s　（7「he　Emb”ace）　　雅忠＝鰐；3fte「1588］
c．1895－1900　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l550
0il　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×122　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
42×33cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．200＆OOO3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165×97　mm
P．2008－0002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0008
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
ヴィルヘルム・ハンマースホイ［1864－1916］　　　　《「聖母伝」：聖母の賛美》　　　　　　　　　　オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
巖∵イーダのいる室内》　竃：：　　　鑑鶯璽蹴
蒜。mm。，sh。i［1864．1916］　響＝麟｝瓢G1＿，、。。。f　l豊＝・連f乍
6竺゜「　w’th　lda　Pl°吻9蹴゜n°　　罐’n　　　　　。；。、i。S。a，ab。11i［。。ti。，・c．1589］
Oil　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke
76×61．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　296×213mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand　I　of　Tuscany　and　Christina　of
P．20080003　　　　　　　　　　G．200＆OOO4　　　　　　　　　　L・rraine・：輪’Eη’rγ伽・del　Prat・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1589
ウィリアム・アドルフ・ブグ・一［1825－19・5］　アルブビヒト’デューラー［1471－1528］　　；；隠㌫aset°f28
《少女》　　　　　　　　　　　　　　　　《「聖母伝」：聖母の婚約》　　　　　　　　　　G．2008－ooog
l878年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1504－05年頃
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オラツイオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
45・…8・m　　　　　　　295×2°7mm　　　　　　　《「トスカ＿ナ大公フェルディナンド・lll、とク
William　Adolphe　Bouguereau［1825－1905］　　　　Albrecht　DUrer［1471－1528］　　　　　　　　　　　リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第2の
Little　Gir／　　　　　　　　　　　　　　　　　1　The　Life　of　the　Virgin　｝：Ti？e」Betrotha／ofthe　　　入場門、ボルタ・アル・カッラーイア》
1878　　　　　　　　　Vi”gin　　　　　　　　　l589年Oii・n　canva…　　　　　　　　　　1504－〔）5　　　　　　　　　　エ。チング128点連作
45．5・38・m　　　　　　　　　　W°°dcut　　　　　　　　　　246。348　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295×207mmP．2008－OOO4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2008－ooos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orazio　Scarabelli［active　c．1589］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke
［版画］ 　　　　㌶ll二㌶1；ルファー［148°tl”．1538］竃馴瞬y謂麟i㌫・
イスラエル・ファン・メッケネム［1440／45－1503］　　　　151凶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158g
《一ぷL拝》　　　　　㌶蒜イング　　　　　；；灘ごset°f28
㌶i㌫：イング　　　　　Alb・ech・Al・d・・f・・［・．148・－1538］　　　G・2°°8－°°’°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」Pピコir　o／　Lovers　in　the　F（）rest
Israhel　van　Meckenem［1440／45－1503］　　　　　1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］
The　Ado「ation　of　the”Magi　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク
En9「aving　　　　　　　　　　　　　　　　　l35×100　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Vスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第4の
45
人場門、ドゥオーモのファサードの装飾》　　　　　Anonymous　　　　　　　　　　　　　　　　l64346年頃
1589年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　エッチン久12点連作
エッチン7　28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand　1　of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　lI7×257mm
・・－mm　　　　　㌫；蹴㍑＝認C卿゜「d　　S・・fan・d・ll・B・II・［1610－1664］
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　　　　1589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Divers　Paysages）：（3）
・Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　Etching　from　a　set　of　28　　　　　　　　　　　　　　　　c・1643－46
Ferdinand　I　of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　　236×331　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　set　of　l2etchings
Lorraine＞：ηhe　F（）urth　En　try　Arch．　　　　　　　　　　G．2008－0015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×257　mm
Dec（）rations　f（）r　the　Fa輻ade　ofSt．ルlaria　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0020
Fiore
G．2008．0011　　　　　　　　　　　　　　　　　イ宮中庭における模擬海戦》　　　　　　　　　　の巡礼者》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1589年　　　　　　　　　　　　　164346｛瀕
オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］　　　　　エツチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　エツチン久12点連作
《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク　　　　247×358mm　　　　　　　　　　　　　　　　115×259　mm
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第5の　　　　Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
人場門・カント・デ・ビスケリ》　　　　　　　　　・Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　・Divers　Paysages・：（4）
1589年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ferdinand［of　Tuscany　and　Christina　of　　　　　　　　c・1643－46
エッチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lorraine）：ハロ響ηoc力～o　m　the　Courtyard　of　　　　　Set　of　12　etchings
246。342mm　　　　　　　　　　　the　PaiaZZ・Pitti　　　　　　　　　Il5・259　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2008－0021
0razio　Scarabelli［active　c・1589］　　　　　　　　　　　Etching　from　a　set　of　28
麗鷲競竃耀鴨竃ζ；＝m　　　㌫㌫蹴；°1664］
難㌫頭d28　　　；rファーニオ’ダルフィアーノ［1591－16°7活竃纂点連作
G2008．0012　　　　　　　　　　　　　　　　《「トスカーナ大公フェルディナンドー世とク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：ネプト　　　　Ste！ano　della　Bella［1610－1664］
オラツ・オ・スカラベ・リ［1589鞠i舌動］　・ヌスの凱旋行進》　　　　1隠IPaysages’：（5）
《「トスカーナ大公フェルデイナンドー・’世とク　　　　1589年　．　　　　　　　　　　　　　　　　Set。f　12　etchings
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：第7の　　　　エツチング’28点連作　　　　　　　　　　　　　　lI2×257mm
人場門、パラッツォ・ヴェッキオのファサ＿　　　　　243×336mm　　　　　　　　　　　　　　　　G2008－0022
ド》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Epifanio（i’Alfiano［active　1591－1607］
158g年　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
㌫篇榔　　　　　蕊㌫n恕；蕩蹴認糊跳。e　《「さまごまな風景」・（6）網を担ぐ灘巾》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　a　Chariot，　with　Sea・nd・River　Gods，　　　164346年頃
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　before　Palazzo　Pitti　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
｛Festivals　for　the　Marriage　of　Grand　Duke　　　　　I589　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116×259　mm
［；㍑言鴇隠棚瓢麗d鶉　撫ごet°f28　　　　S・・f・n・d・11・B・11・［161・－1664］
〃・・腋・・d；。f・th。・P。1。。。。辺ccん∫。　　　G．2。。8。。17　　　　　　　　〈Dive・s　P・ysag・…（6）
158g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．164346
塁：灘㌣　　　　㌫㌶1ご＝麗》　§議㍗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1643－464F頃
オラツィオ・スカラベッリ［1589年頃活動］　　　　　エツチン久12点連作　　　　　　　　　　　　　ステーファノ’デッラ’ベッラ［1610－1664］
《「トスカーナ大公フェルディナンド＿世とク　　　　115×256mm　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（7）海岸の船》
リスティーヌ・ド・ロレーヌの結婚式」：サン　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　164346年頃
タ・クローチェ広場のトーナメント》　　　　　　　・Divers　Paysages・：（1）　　　　　　　　　　　　エツチン久12点連作
15，，年　　　　　　　　　　c・164346　　　　　　　　　118×257mm
エッチン久28点連作　　　　　　　　　　　　　　　　　　set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
24－mm　　　　　　ll≧；m　　　　　　・Dive・s　P・ysag・…（7）
Orazio　Scarabelli［active　c．1589］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c’164346
欝灘撒繊竃e㌫匡縫了還認繍　魏㍗
C’て）ビ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164346年頃
1589　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［161（）－1664］
Etchiilg　fr。m・a・set・of・28　　　　　　　　　　　　　119×259　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（8）2隻のガレー船と2
ill，蒜｛：m　　　　　　S・・f・n・d・ll・B・11・［161・－1664］　　　双のボート》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Divers　Paysages》：（2）　　　　　　　　　　　　　　　164346年頃
儲イ・詳　　　　　1㍑3窪6。，。h、。g，　　　　㌫瀦点連イ1：
腸㌶駕ゼ瓢糸露㌫慧ζ　1蹴；・　　　　　S・・！an・d・H・B・11・［16101664］
イ宮の・噛》　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘Di”e「s　Paysag・…（8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c，1643－461589年．　　　　　　　　ステーファノ’デ・ラ’べ・ラ［1610－1664］　　S。・。fl2。・，hi。g、
エッチング、28点連作　　　　　　　　　　　　　　　《「さまざまな風景」：（3）川を渡るふたりの騎　　　　116×259mm
236×331mm　　　　　　　　　　士》　　　　　　　　　　　G、2〔）08－0025
・i6
ステーファノ・デツラ・ベッラ｛161｛｝－16〔141　　　　　G・L）　oo8－ools　1　　　　　　　　　　　　　　　　（’」644
誌さまな風；IU：（9）111．駆けするふたりのステーフ。ノ・デ。ラ・べ。ラ1161－4］　i蕊：llil時
16．B．｝砕頃　　　　　　　　　　　　　　　　　《「11［隊のデッサン1：（3）’ド地における人砲
エ・チ・久・・点IILf1．　　　　　　の運搬》　　　　　　　　ステ＿フ。ノ．デ。ラ．べ。ラ［1610．1664］
㌫∵ll　。B。ll。【－6・4】　…i！i：il評　　　｝、燃のデッサン」：（9）⌒上たち》
・Divcrs　Paysages・：（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
｛・，｜643．4G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefallo　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　　　　　Gl×124　mm
S（it・f　lL）・t・tlill！，S　　　　　　　　　　　t　［　essins　de　quelques　tr《）Upes・：（：号）
113×25g　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
G．L）008－0026　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set《）f　l2etchillgs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lDessins　de　quelques　troupes》：（9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1×125　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1（シ44
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　G200＆0032　　　　　　　　　　　　　　　　　Set（〕1｜2etchings
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61×12・lmmi、1：嶽な蜘二（1°）1曄　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－166・］　・…8－…18
蒜ご連作 　　　麟㌶ソサン」：（4）lll地に向かつて大蒜㌫㌘㌔瓢㌶填
蕊＝1』1；°1664］　1㌶；・iiJl」Sl1／il｛　　　蕊1・たち》
c，1643－46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
sd　of　l2etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　　　　　61×124　mm
｜19×260rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Dessins　de　quelques　troupes）：（4）
G．2008－0027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S。・。f　12。・，hi。g、　　　　　　　　1　Dessi・・d・quelque・t・・up…：（10）
ステーファノ・デッラ・ベッラ［16101664］　　　　　60×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644
《「さまざま訓景」・（ll）糊・・》　　　G2°°8°°33　　　　　　　11t；’｛；蒜1illgs
三鷲1碧、点」，，、i，1、　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－166・］　　G・2°°8－°°39
121・257mm　　　　　　　《「軍隊のデ・サン」：（5）川を渡綱1・・》　　ステーフ。ノ．デ。ラ．べ。ラ［161。．1664］
1＝＝Wl664］　1驚r　　　響のデッサン」：（ll）包PHした田丁への
・・164346　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1644年頃Set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
121×257mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Dessins　de　quelques　troupes・：（5）　　　　　　　　　59×124　mm
G．2008－0028　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c」644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　l2etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664ユ
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　60×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　l　Dessins　de　quelques　troupes　）：（ll）
《「さまざまな風景」：（12）素描家とYこ飼い》　　　　G・2008－0034　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　12etchings
甥兇1、点連作　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　：9，6，；；；（1；；
11g×260　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（6）前哨戦》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644｛卜頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
・D・ve・s　P・y・ag・・1：（12）　　　　孟：儲，1’点連f乍　　　　　《「軍1隊のデ・サ・」・（12）軍隊の腸》
・」643－46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜644年頃set　of　12　etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチン久12点連作
119×260mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Dessins　de　quelques　troupes・：（6）　　　　　　　　　　（jl×129　mm
G．200＆0029　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c」644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S。・。f　12。・、hi。g，　　　　　　　　St・fan・d・11・B・ll・｛1610－1664］
ステーファノ・デッラ・ベッラ〔1610－1664］　　　　　61×123mln　　　　　　　　　　　　　　　　　c　Dessins　de　quelques　troupes　）：（12）
《「軍隊のデッサン」：（1）表紙》　　　　　　　　G’2008‘0035　　　　　　　　　　　　　　　　　c・1644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　12etchings
竺5；12糊、　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　ll＝11
56×126　rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（7）ふたりの兵｝：、》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644｛1噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］
・Dess…d・q・elque・・…p・…（1）　　蒜、認2馳f乍　　　　　《ポーランドの賑》
・・1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1648－50年頃Set　of　12etchillgs　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　　　エッチング
56×126mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Dessins　de　quelques　troupes）：（7）　　　　　　　　　185×191　mm
G．2008－0030　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1644
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Set　of　12etchings　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella［1610－1664］
ステーファノ・デッラ・ベッラ［1610－1664］　　　　　64×125mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Polish　Rider
《「軍隊のデッサン」：（2）城門のドの兵｝．：》　　　　G’2008’0036　　　　　　　　　　　　　　　　　c・161＆50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
竺蕩、12点連作　　　　　ステーフ・ノ・デ・ラ・べ・ラ［161・－1664］　鑑；1；m
62×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《「軍隊のデッサン」：（8）荷馬車》
Stefano　della　Bella［1610－1664］　　　　　　　　1644年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　リュカス・フォルステルマン［1595－1675］（ブ
・Dessi・・d・quelque・・…p・・1・（2）　　；霜：；2馴…　　　　　IJユーゲルの馴による）
c．1644　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農民の喧嘩》
S…fl2…hi・g・　　　　　　　St・f・n・d・11・B・H・［1610’1664］　　　　エ。チ玖工。グ。一ヴ，ング
62×124mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《Desslns　de　quelques　troupes》：（8）
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426×522mm
Lucas　Vorsterman［1595－1675］（after　Pieter
Brueghel　the　Elder）
Peasants　Fighting　over　a　Game　of　Cards
E亡ching，　engraving
426×522mm
G．20080043
シャルル・メリヨン［1821－1868］
《ル・プティ・ボン》
1850年
エッチン久エングレーヴィン久薄緑色の紙
262×189mm
Charles　Meryon［1821－1868］
Le　Petit　Pont
I850
Etching，　engraving，　greenish　paper
262×189mm
G．2008－0044
シャルル・メリヨン［1821－1868］
《死体公示所》
1854年
エッチン久ドライポイント、シン・コレ
212×192mm
Charles　Meryon［1821－1868］
ムoルforgue
l854
Etchin9，　dtyPoint，　chine　coll6
212×192mm
G．2008－〔｝045
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客員研究員・インターンシップ・スタッフ・覧
List　of　Guest　Curators／Internship／Staff
｛学芸課］　　　　　　　　　　　　　　　　　1客員研究員1
・1孝福輝　　ヒ席i三イr研究貝　　　　　　　　　マーサ・マクリントク
村ヒ博哉　学芸課長磁ミ1由i第：室長兼任）　　　業務1ノ寸容：国、γ西洋）ξ術釘｛が行なう情
酬〔舶洞院』臓企1・酬　総幸1酬における蹴記の助’　i”
高梨光lll　i：任iiJf究員（絵lltli第・室長）　　　　委嘱期ll；j：H20．4．1～H21．3．31
陳岡めぐみ研究貝（絵画第1室）
新藤淳　　研究員（絵画第』室）　　　　　　　佐藤厚f一
大屋）こ那　　1三任研究員（版画素描室長）　　　　業務内容：X2一術館教育に関する調査研究
渡辺酬　1袖r究員（1坂1螺描室）　　委嘱期ll｛j：H20・4・1～H21・3・31
寺島洋f　　主任研究員（教育普及室長）
横t1｜｜F紀　研究員（教育普及室）　　　　　　　瀧井敬子　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　、　　　　　　　　　　　　　業務内容：「コロー」展コンサート企画協川口雅f’E任研究員（資料センター長）力
河ll公男　｝三任研究員（f呆イs二fl参1夏弓ミ長）　　　　委嘱期間：H20，6．1～H20．8．31
［秘書］　　　　　　　　　　　　　　　　　　山名善之
金澤清恵　　　　　　　　　　　　　　　　　業務内容：国立西洋美術館本館建築調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間：H20，4．1～H21．3．31
［研究企画室研究補佐員］
飯塚隆㈱・一マ帝国の遺産展）　㌶容、国立西洋美術館本館建築齢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間：H20．4．1～H21．3．31
［研究資料センター］
研究補佐員：高橋悦子・門田園氏澤里　　　中村るい
佳、一瀬あゆみ　　　　　　　　　　　　　　業務内容：キクラデス像の調査研究
アルバイト：佐藤志緒、足立純f’、比戸奈　　　委嘱期間：H20・4・1～H21・3・31
津子、窪内美緒、粂和沙
科研費（rl賊西洋美flii館所蔵作品データ　　高橋｝馳
ベース」）アルバイト酬紘代・安永麻里　㌶㌶蒜鵠㌘る調査研究
絵、井深優子、安藤美奈、玉井貴子、桝田
倫広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小熊佐智子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務内容：戦前における松方コレクション
［保存修復・科学室研究補佐員］　　　　　　　の受容史
高嶋美穂、内田香里　　　　　　　　　　　　委嘱期間：H20・41～H21・3・31
［教育普及室研究補佐員］　　　　　　　　　塚田全彦
前園茂宏灘祐子　　　鋼謡：詣煙蕊存榊
［展覧会アルバイト］
コロー展：鈴木伸子、佐藤奈々∫・、袴田紘
代
ハンマースホイ展：近藤真彫、萬屋健司
ルーヴル展：高城靖之
［版画素描室アルバイト］
大森弦史
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研究活動
Research　Activities
大屋美那Mina　OYA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［作品貸出業務］
［避会企画．構成．監修］　　　　　　　　（徽改良・醐防止・マイク゜クライメイトボ・クスの製作など）
「コ。一．．．　ug」（2。。8年6月14日一8月3旧）カタ。グ鱗および展示醐　エドワ’レド◆ムンク《雪中の鉄たち》
「フランク．ブラング，ン展」、2。1。年開催予定　　　　　ヴィルヘルム’ハンマースホイ《ピァノを弾く妻イーダのいる納》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カルロ・ドルチ《悲しみの聖母》
［調査活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他に絵画作品9点
収蔵作品調査：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版画1点
「ロダンの大理石彫刻に関する調査」ロダン美術館、フランス国立美
術史研究所（パリ）ほか、2008年9月22日一2009年3月14日　　　　　　　　［調査研究］
「松方コレクションのブールデル彫刻に関する調査」ブールデル美　　　愛塑工業大学耐震実験センター青木教授との共同調査研究「免
術館、フランス国立美術史研究所（パリ）、2008年9月22日一2009年3　　　震i滑り板の加震実験」基礎調査・実験装置製作
Jj1411　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［牛手6午申言青］
展覧会のための調査：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特許申請「簡易免震滑り板」再審査請求
「フランク・ブラングィン展」作品および文献調査、バーミンガム美術
館、ロチデール美術館、ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館、英　　　　［招待発表］
国図）tl：館（イギリス）、2008年9月15－20日　　　　　　　　　　　　　　“Protecting　The　Gate　of　Hell：Seismic　Protection　of　Monumental
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronze　Casting”，　National　Technical　University　of　Athens，　J．　Pau1
情報・資料収集：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Getty　Museum　colloquium　project，　2　June－4June　2008
「松ノ∫コレクションおよびその返還に関する資料調査、収集」フラン
スlkl、フ1美術館資料室、フランス国立美術館図書室（パリ）、2008年9　　　［研修］
月22日一2009年3月14U　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期在外研修（30日間）
酬i端室の活動］　　　　　　　議ドン大学コートールド研究所にてカンヴァスこの伸縮劣化の
作品購人に関する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イギリス、オランダベルギ＿、フランスにて、フランドル、ネ＿デルラン
版1呵素描データベース管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド静物画の技法調査
閲覧者対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［業務出張］
1その他］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国福建省アモイ、福州で彫刻台座製品検査
フランス国立美術史研究所客員研究員、2008年9月22日一2009年3　　　愛知工業大学「耐震実験センター10周年記念シンポジュウム」
川4川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩美術大学野口康氏講i演会「紅梅白梅図の金箔について」
河ll公男Kimio　KAWAGUCHI
［－1：事関係］
新館空調改修に伴う業務
「保（f：修復処置］
絵lllli修復処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川lI雅子Masako　KAWAGUCHI
アレッサンドロ・ベドリ・マッツォーラに帰属《ヴィーナスとキューピッ
ド》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［情報資料室の活動］
’1］該作品は07年1月に処置を開始し、08年度に及んで完了してい　　　研究資料センターの公開運用
なかった・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡ぱ西洋美術館所蔵作品データベースの英語版公開、パ＿マリン
彫刻修復処置、　　　　　　　　　　ク桃勒1｜
レオナルド．ビストルフ，《死の花嫁たち》　　　　　臓作品データ整備
保微態調査、瀞、処置台製作、ブ。ン頬繊造用型取り　　資料コーナーの酬運用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイルサーバー、ドメイン管理等
額縁修復：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開館50周年記念誌の準備
ヴェロネーゼ作品額縁（解体修復）
・　、該作　占は。7年ll月より、。8年6月（、完了　　　　　　［研究活重力］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記事：
「保存処置（免震すべり板、取り付け金物、台座石製作）］　　　　　　　「第74111咽際図書館連盟ケベック大会報lfd『アート・ドキュメンテ
ロダン作品4点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ション通信』79号・2008年10月・P．11
ブールデル作品2点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「フランス所在の国、Z西洋芙柿∫館関係資料調査記」rlアート・ドキュ
「0
メンテーション通信」80り・、2009年Ul、P．18　　　　　　　　　　　　　　　イノll藤ll’1：樹　Na（）ki　SATO
［調査活動1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1展覧会資ご川1
研修：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヴィルヘルム・ハンマースホイ静かなる詩情」企画・構成・監ll参、
1収学｛，胱・8～糠V｛・賊20fl渡アーカイブズ・カレ・浅10」コー綬　　2（！（）8Wl3・ll一121」711剛　（°ンドン・°イヤ’レ’アカデミー：2008
1溝（分割履修｝　　　　　　　　　　　　イ1　：－6J］24　1　1－9月71D
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「デコ、一ラー版画素描展」（仮称）企lllli・構成・tll；i一修、2010年10月26
f也｝幾1廻1‖制イ｝ri：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll－2011イドlJjl6111｝目f崔〕タフヒ
フランス外務省アーカイブ分館（ナント外交資料センター）、フランス　　　　　　　　、
川立）ミ術史研究所アーカイブズ、ル・コルビュジエ財団アーカイブ　　　　［調査研究活動］
ズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ヴィルヘルム・ハンマースホイ　静かなる詩情』展カタログ、佐藤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直樹フェリックス・クレマー編、ltcl、Z西洋美術館、2008年
｛婦ll資金］　　　　　　　　　　　　（嬬｝版）F。li。　K，am。，，　N。。ki　S。t、）and　Anne－Bi，gitt・F…m・・k，
科学研究費補N力金研究成果公開促進費（研究成果データベース）　　　Hamtners／loi，　Royal　Academy　of　Art，　London，2008＊同じく独語・
「国、㌃西洋）ξ術fi1’｛所蔵作品データベース」　　　　　　　　　　　　　仏語版あり
科学研究費補H力金基盤研究海外学術調査「国、砒西洋）こ術館を中　　　　「物語のないH常　　ハンマースホイとオランダ17世紀の室内画を
心としたル・コルビュジエ作品の文化遺産保存活用に関する調査　　　　隔てるものと結びつけるもの」『ヴィルヘルム・ハンマースホイ』展力
研究」（研究代表者：東京理科大学山名善之准教授）　　　　　　　　　タログ、佐藤直樹フェリックス・クレマー編、国立西洋美術館、2008
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ嘗、pp．33－37
［その他の活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（英語版）The　Quotidian　View　without　Narrative，　Connections　and
学会参加：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Separations　between　the　Interior　Paintings　of　Vilhelm
第74　［lil　［　k“1際図｛i］・館連盟ケベック大会（2008年8Jj10－14日）　　　　　　　Hammershのi　and　Seventeenth℃ent亘y　Dutch　IPte「io「Paintings・
北米】究資澗整協劇三｛崔1・｜1際撚ジウム「ジャパン・イ　謡＝＝e㌫㌫；1：厭㍑kl3蒜鴨；蠕
メージ海外日本研究のための【由1像利用事情」（2008年6月23日・国　　　　＊同じく独語・仏語版あり
1紋化会館蹴）　　　　　　　　　第211。1国際版1、i素描欄｛会，議、パネルデ，スカ。シ。ン発表、「版
4N：．　1－　Kl　・k－　itl」館会馴報・資＊：1．研究舩榊　　　　麟麟9菊『たな方法をめぐつて」2°°8｛1捌16日’ドレスデン
1ミ川大学非糊講師　　　　　　　　　Symp。、i。m℃，aphic　a，，。。llec，i。。，。d。y・，1。，。ma，i。。a1　Ad。i、。ry
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Committee　of　Keepers　of　Public　Collections　of　Graphic　Art，　XXIth．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convention　at　Dresden，15－19June　2008
｝Aki・aK・FUKU　　　　　　㍑㌶笥蓼聯灘露灘、㌘撒顯遥籠ξ
［蹴会企i、i運営］　　　　　　　　　2°°8年ll月2611
ルーヴル美術館展17・IH・紀ヨー・・パ馴国栖1酬館・　欝鵠梁｛慧㍑罐亀（辮舗6紀禦叉禦竺㌣
2009年2月2811－6月14日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイバルについて（研究代表者：・橋大学教授喜多崎親）
［著書］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立西洋美術館50周年記念『名作選』英語版“Masterpieces　of　the
r・レーヴル美術館展17Vヒ糸己・一・・パ絵1・i』カタ・グ　　麟塁㍑享㍑゜f　Westem　A「t・　T°ky°”の出版輔と英訳校正
［論文］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［普及活動］
漂㌶訟㌶㌘1麟」『ルーヴ膜術館展　r日経メLの内キャリア塾ARTクラブ　　　　　　　　　　　　　展」講演、1玉1立西洋美彿∫館講堂、20〔）；ll繍ム・ハンマースホイ
［翻訳］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ヴィルヘルム・ハンマースホイ展のみどころ」スライドトーク・国立
「ルーヴル焔鞭1泄紀。一。。パ絵画』カタ。グ供訳）　　西1撲術鱗堂・2°°8年1°月1°ll・2411
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NHK新日曜）こ術館「ヴィルヘルム・ハンマースホイ」出演、NHK、
［講演］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年ll月17日放映
「偽りの風景：ヤン・ボトの失墜と復活」、関西大学、2008年10月　　　　　「これまでにない美術展を目指して」『文部科学時報』6月号・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No．1589、2008イ1三、P．59
［教育］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ブリューゲルと芸術イタリア・ルネサンスへの反乱」オーストリア航
金沢美術1：芸大学非常勤講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空機内誌「・望丁・里』第3号・2008年7月3011
お茶の水女r大学文教育学部非常勤講師　　　　　　　　　　　　　「ヴィルヘルム・ハンマースホイ静かなる詩情」『うえの」No・594・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008イド10月号、pp．31－33
［調査研究］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「北欧のフェルメール？忘れ去られた天才画家ヴィルヘルム・ハン
科学研究費基盤61f究（B）海外学術調査「レンブラントおよびレンブ　　　マースホイ」咲術の窓』No・301・20（）8年10JJ　U－・PP・109－112
ラント派における和紙による版1由i素描作lli　1の研究」（研究代表者）　　　　「静かなる詩情ヴィルヘルム・ハンマースホイ」「月刊美術』2008年
「レンブラント：光の画家」（2011年開1｛li予定）のための準備　　　　　　　10月号・PP・96－102
［その他］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［研究企画室の活動］
お茶の水女r一大学文学博士論文審査委員　　　　　　　　　　　　2007年度国立西洋美術館年報No．42の編集
新潟県立近代美術館作品収集委員　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会企画計画の調整
鹿島美術財団推薦委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターンの採川の調整
51
客員研究員採用の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新藤淳Atsushi　SHINFUJI
海外出張の調整
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［石肝ラどi舌重fJJ］
［査読委員］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会準備：
「美術史』美術史学会編、第164冊、査読委員、2008年　　　　　　　　　　所蔵版画展、2009年7月7日一8月16日開催予定
［教育活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作品鑑賞ガイドに関する調査研究：
東京藝術大学美術学部芸術学科、特講演習「国立西洋美術館の　　　　文化庁委託業務「美術展示物の鑑賞を助ける音声・映像案内の高
作品調査研究」2008年4月一2009年8月　　　　　　　　　　　　　　　度化にかかる調査研究事業」、iPod　touchを用いた常設展鑑賞ガ
上智大学ドイツ文学科、ドイツ文学特講「アルブレヒト・デューラー　　　　イド「Touch　the　museum」の企画（実証実験：2009年2Jl9－1411）
の芸術」2008年9月一2009年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集協力：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ヴィルヘルム・ハンマースホイ静かなる詩情』展カタロ久国立西
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋美術館、2008年
陳岡めぐみM・g・mi　JINGA°KA　　　　　　紋、
［展覧会企画］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「横顔のアイコン　宗教改革前夜におけるキリストの「肖像』につ
「コロー光と追憶の変奏曲」展、2008年6月14日一8月31日　　　　　　　　いて」『国立西洋美術館研究紀要』No・13・PP・5－27
「国立美術館五館共同展」（仮称）、2010年開催予定
［執筆活動］
論文等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨光正Mitsumasa　TAKANASHI
「松方コレクションとコロー」「コロー光と追憶の変奏曲』展カタログ　　　　［論文］
作品解説、ヒ記カタログ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Apoteosi　del　Tatto　一　Correggio　e　Mario　Equicola”，　in　L　’Arte　erotica
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de／ノ？inascimento，　Atti　del　colloquio　internazionale，　Tokyo　2008，　a
翻訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cura　di　Michiaki　Koshikawa，　pp．29－36
『コロー光と追憶の変奏曲』展カタロ久エッセイほか　　　　　　　　　　　　　、
rルーヴル美術繊1泄紀ヨー。。パ絵剛カタ。久工。セイほ　［調査1舌動］
か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収蔵作品調査等：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人蔵旧松方コレクションの15～18世紀イタリア絵画および素描
［調査研究活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（テンペラ板絵3点および素描17点）の来歴調査および作者同定を
平成18－20年度科学研究費若手（B）「芸術遺産資本の表象　　19　　　含む美術史的調査
世紀仏の挿絵入り美術出版物に関する調査研究」　　　　　　　　　　ディルク・バウツ派《荊冠のキリスト》（P．1980－0003）および《悲しみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の聖母》の調査復元
［教育活動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年度科学研究費補助金（基盤研究（C））、題目「15～1711L一紀パ
ボランティア研修講義「1玉位西洋美術館の所蔵品について一19世　　　　ルマ派美術の歴史的再構築に関する調査研究」（研究代表者）
紀編」II小ヒ西洋美術館、2008年ll月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［展覧会調査］
［普及活動］　　　　　　　　　　　古代・一マ帝国の遺産展（20。8年9月19ロー12月130開脚隼備
・般への講演等：
先生のための鑑賞プログラム「コロー光と追憶の変奏曲」展、国立　　　　［その他］
西洋美術館、2008年6月27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立西洋美術館新館改修工事
日本経営クラブ講演「ルーヴル美術館展　　17世紀ヨーロッパ絵　　　イギリス、ギャルピン楽器学協会貝
画」国、ア西洋美術館・2009年3月13日　　　　　　　　　　　　　　　　日本ヴィオラ・ダ．ガンバ協会員
奈維li志言己寸董等：
「コロー光と追憶の変奏曲」展：「新美術新聞』2008年ll53号、『う
4鵠漂鑑［15Z＝腰璽㍊瓢；麟2牒　鵠洋子Y・k・TERASHIMA
；ぎ舗謬薔縫竃雪鑑饗嬬籠竃蝶　［教育教活動］
クリー』「YW　Gallery」2008年6月22日号以下3回　　　　　　　　　　　　「Fun　with　Collection見る楽しみ・知る喜び　　宗教・芸術家・修復
「ルーヴル美術酬17－IH：＊tiLヨー。。パ絵1画」，rうえの』2。。9年3　編」企llili構成’実方｛一一・2°°8年7月1日一8月31日
月号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「コロー展」ジュニア・パスポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターンシップ・プログラム指導
来鯖案内：　　　　　　　　　　ボランテ，ア．プ。グラムt旨導
「コ゜一光と追憶の変奏　順・皇后陛下・2°°8年8月13［｜　　　，」、．中学校類のための夏期研〔参会の企1、P実施
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［付記］
本号より『国、γ西洋美術館年報』改め『国立西洋美術館報』となった、
なお、英語の表記はこれまでと変わらない，，
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